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This study aims to reconstruct the political participation of Iskandar Djabir Syah (the 47th Sultan 
of Ternate) in the establishment of the State of Eastern Indonesia. The study focuses on outlining 
some political events involving Iskandar Djabir Syah such as the Malino and Denpasar conferences 
and becaming the Minister of Home Affairs of the Eastern Indonesia State for 1949 to 1950 periods.  
The method used in this paper is a heuristic method that is history, criticism, interpretation and 
historiography. The results showed that: (1) the participation of Sultan of Ternate Iskandar Djabir 
Syah in the unitary state started in the early independence of the Republic of Indonesia; it was 
characterized by conducting Malino and Denpasar conferences in 1946. The establishment of the 
Eastern Indonesia State became the political inspiration for Iskandar Djabir Syah to involve as the 
senate member of the Eastern Indonesia State/NIT representing North Maluku, as well as one of its 
designers. (2) As one of the leaders who agreed to the idea of van Mook to form a federalist country 
in the Malino and Denpasar conference, so that when the Eastern Indonesia State was formed, he was 
appointed as the Minister of Home Affairs in the cabinet of J.E. Tatengkeng for 1949 to 1950 periods. 
(3) Malino to Denpasar Conference in 1946 initiated by H.J. van Mook was the Dutch effort to 
establish the states in order to realize the United States of Indonesia (Republik Indonesia Serikat/RIS) 
based on Linggarjati Agreement. At the conference, it was formed the Eastern Indonesia State 
(Negara Indonesia Timur/NIT) covering the areas of Sulawesi, Small Sunda (Bali and Nusa Tenggara) 
and the Maluku Islands.  
 
Keywords: Sultan of Ternate Iskandar Djabir Syah, Political History, Malino and Denpasar 
Conferences, the Minister of Home Affairs of Eastern Indonesia State (NIT). 
 
A. INTRODUCTION 
Iskandar Djabir Syah was the 46th 
sultan of Ternate. He was born on March 
4th, 1902. Iskandar Djabir Syah was the 
second child of seven children from 
Usman Syah (the 45th Sultan of Ternate) 
and the daughter of Mihir (nobility 
Susupu). His formal education began in 
1912 by entering the Malay School 
(Primary School) in Ternate. After 
graduating from elementary Malay in 
1915, he continued to Europese Lagere 
School (Yunior High School) in Ternate, 
but did not complete his study because he 
followed his father, Sultan Usman,who 
was exiled by the Dutch to London for his 
alleged involvement in Bellion Jailolo 
(West Halmahera). In 1917, Iskandar 
Djabir Syah attended a school in Batavia. 
During his studying in Batavia, he met 
many friends who introduced him to a 
political movement. Agus Salim, a 
prominent figure at PSI, invited him to 
join PSI, a political organization in 1920 to 
1925. From this organization, Iskandar 
Djabir Syah enriched his political 
education which greatly influenced his 
political view in the future. 
At the time of Sukarno and Hatta 
proclaimed the Indonesia's independence 
on August 17, 1945, this era was marked 
as the beginning of new ideological and 
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political struggle between the nobility and 
the anti-self-governing groups (republican 
vs swapraja) in the Sultanate of Ternate. 
Political legitimacy, economic and cultural 
position should have provided wider 
opportunity and certain level of social 
location for the nobility after the 
independence. However, the emergence of 
nationalism blew the nobility's perception 
of independence since the construction of 
a state ideology of nationalism emphasizes 
loyalty to the new nation. As a result, the 
presence of the new nation state of 
Indonesia threated the three pillars of 
political and economic supremacy, 
namely; first, the political and economical 
relations between the nobles and their 
subordinates were demolished by the new 
government's adaptation of the ideological 
state nationalism. The emergence of new 
system elevated the social location of 
kawula as subordinated to citizenship.  
Second, the system of economic relations 
woven with its subordinate became loose 
due to the implementation of agrarian law 
political which advocated land 
privatization and the shift in the 
predominant production of feudal to 
capitalist production system. Third, the 
traditional values of the traditional elite 
tending to be astrictive had to face the 
meritocratic values brought by modernity, 
for example, positions in the bureaucracy 
were no longer as something inherent but 
must be based on specific competency.  
Facing those changes, Sultanate of 
Ternate should decide whether following 
the logic of Soekarno’s power by taking 
part in the national political arena or 
opposing him by participating  in political 
movement following Van Mook's concept 
of the nation state. Kinds of form and 
system which should replace the system 
conducted during the colonial were a 
heated discussion among politicians. There 
was two popular views namely, the view 
of those nationalists who believed that the 
unity of the Indonesian state depended on 
the strength of the central control; 
meanwhile Iskandar Djabir Syah believed 
Indonesia should appear as an egalitarian 
democratic state by giving wider 
autonomy to the provinces (particularly in 
the eastern Indonesia). 
As a Sultan who had a traditional 
authority over the East coast of Sulawesi 
(Buton and Bangai) to the north of West 
Papua, Seram and North Maluku which 
consists of diversity natural and 
geographical, and cultural conditions, he 
believed that it was certainly very difficult 
to unite all the diversities into the 
centralized unitary state. 
Therefore,SultanIskandar Djabir took a 
decision  to be part of Senate of NIT 
representing North Maluku when 
participating at a conference in  Malino 
and then in Denpasar in 1946. These 
conference were concerning the 
establishment of the federation state of 
Indonesia initiated by van Mook.  
B. Malino Conference on July 16 to 24, 
1946: the Birth Embryo of NIT 
Based on the approval obtained from 
the Dutch Government, van Mook carried 
out a conference in Malino on July 16 to 
24, 1946 in Makassar, South Sulawesi. The 
decision to conduct a conference in 
Makassar due to several speculative and 
conspiratorial considerations. 
Geographically, Makassar was considered 
relatively far away from the control of the 
new government of Indonesia. During that 
time, Eastern part of Indonesia was 
occupied by the Australian Army on behalf 
of the Allies which was politically and 
security benefit. The conference was 
attended by 39 members of the Senate of 
15 areas such as: Bali, Lombok, Riau, 
South Sulawesi, Bangka Belitung, Borneo, 
East Borneo, North Maluku, Minahasa, 
Sangir Talaud, Gorontalo, Central 
Sulawesi, Neeuw Guinea (Irian), Flores, 
Timor, Sumba, Sumbawa, South Borneo, 
and South Maluku. The conference aimed 
at discussing the formation of the state 
federation in Indonesia as well as the 
establishment of the state covering the 
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areas in eastern Indonesia (Adnan Amal, 
2007:211).  
In Malino conference, van Mook 
offered the structural form of the 
federation state provided that the part areas 
that would be the components of the 
federation must be the wide areas and had 
the economic potential, social, strong 
political. Van Mook’s idea received 
positive response from the delegate of 
North Maluku, Sultan of Ternate, Iskandar 
Djabir Syah. For Iskandar Muhammad 
Djabir Syah, the formation of a federal 
state was not disintegration but it was a 
system of government that was not 
different from the unitary state. The basic 
idea of the most substantial federal state 
was guaranteed the fairness in the 
allocation of resources, in addition to 
enabling the effective and efficient 
administration management because its 
scope was more limited. In addition, the 
state of Eastern Indonesia would be 
transformed into a prosperous country and 
could develop its own identity as wanted 
by all parties (Irza Arnita Djafaar, 2005: 
32).  
Conceptually, the idea of van Mook 
about the federal state was not a new thing 
for Iskandar Muhammad Djabir Syah. The 
concept of a federal state was not much 
different from the system of government 
which has been long adopted by the many 
Sultanates of Ternate. In the structure of 
the sultanate of Ternate (Maloko Kie 
Raha), each kingdom under his control 
took care of its own home affairs. While 
the outside affairs, especially the military 
and financial affairs, were controled by the 
board of eighteen which consisted of 
representatives from four kingdoms. They 
were the government representatives and 
the military representatives plus other 
delegates. With the recognition and 
guarantee of van Mook, that the form of 
government of the Republic of the United 
Indonesia became the warranty in 
managing the harmonization and ensuring 
the public justice. Therefore, the islands in 
the rim of Republic of United Indonesia 
and the rural  areas which were remote 
from the central were freer to develop 
themselves. In addition, the concept of 
federal state gave the space to the kings in 
the eastern Indonesia to seize their power 
(IrzaArnita Djafaar, 2005: 114). 
Malino Conference in July 16 to 24, 
1946 was the foundation of the formation 
of the state of Eastern Indonesia (Negara 
Indonesia Timur/NIT). NIT is the oldest 
and largest among the countries 
established by the Dutch government. The 
strong position of the Dutch in the eastern 
Indonesia became the reason for the Dutch 
to give wide autonomy to the Eastern 
Indonesia State consisting of hundreds of 
large and small islands and divided into 13 
autonomous regions. The Eastern 
Indonesia was selected as the first area 
where the first state to be formed. Dutch 
military power was relatively large in this 
area, anyway the Netherlands was correct 
in its assessment that the idea of the 
federal state would have special attraction 
for the people outside the Java island who 
were pretty anxious about the Javanese 
politics who were much larger. 
In this conference, there were some 
decisions made, among others: (1) national 
anthem and the flag, the conference took a 
decision that the national anthem of 
Indonesia Raya was accepted as the 
national anthem; (2) in the field of politics 
and state administration, Malino 
conference decided unanimously that in 
the field of the reconstruction of the state 
administration in the territory of the 
former Dutch East Indies formation of a 
federation which covered the whole 
territory of the former Dutch East Indies 
called the United Indonesia States 
consisting of the parts (states) with areas 
of great power and authority with the 
power to govern itself as widely as 
possible; (3) about the relationship with 
the Netherlands, Malino Conference 
expressed as its belief that it was necessary 
to carefully define the period of time as 
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may be necessary to conduct cooperation 
with the kingdom as intended to give the 
opportunity to the United Indonesia State 
to create organization in the field of the 
state administration, economic, social and 
culture, and to obtain the equipments that 
would give possibilities to the United 
Indonesia States with all the freedom and 
independence to take decisions about the 
continuation of the relationship between 
the Netherlands and Indonesia (Irza Arnita 
Djafaar, 2005: 184).  
Thus the Malino conference was the 
beginning of the foundation of separating 
the Indonesia areas into the independent 
areas as the state part of the federal state 
and gave the possibility to the Dutch to 
control Indonesia. Malino Conference was 
the stepping stone of the Netherlands to 
establish the United Indonesia State based 
on the concept offered by van Mook 
namely “the federal commonwealth of 
Indonesia”. The Conference held for 
approximately 8 days the finally closed by 
Van Mook as chairman of the conference 
by asking the participants to give their 
approval. He expressed his intention to 
establish a state in Java, Sumatra, Borneo 
and the Big East. For the establishment of 
the Eastern Indonesia State, it would be 
discussed specifically in Denpasar 
conference and would be conducted jointly 
with the ARC. The goal was that existing 
officers would be used continuously.  
The idea to form a united state (the 
country consisting of state parts) was 
already planned by van Mook before the 
independence of the Republic of Indonesia 
so that it was not surprising if the 
Republican leaders from the nationalist 
movement  were largely against this idea 
because federalism wanted by van Mook 
was to be led by the Dutch. Therefore, 
Malino Conference did not get a good 
reception from the Republic of Indonesia. 
Malino Conference was considered as an 
attempt to gain the support of the Dutch 
representatives in the regions outside Java 
as a strategy to divide the nation of 
Indonesia (R. Nalenan, 1981: 83). 
Denpasar Conference on December, 7-
12 1946: The Establishment of NIT 
According to the agreement of Malino 
Conference, the second conference (as it 
goes) would be held approximately four 
months in Denpasar. Denpasar (Bali) was 
chosen as the venue for the conference 
because the place was consedered safe 
after Margarana war. Denpasar Conference 
was actually as the continuation of the 
Malino conference to formulate a new 
government and state structure in the 
region of the big east through negotiations 
initiated by van Mook. Denpasar 
Conference was embryo of the birth of 
NIT which was a prototype of the puppet 
states which were continually formed by 
the Netherlands (Audrey R. Kahin, 1955: 
79).  
Before conducting Denpasar 
Conference on December 7 to 24, 1946, on 
November 15th, 1946, the Government of 
the Netherlands, represented by 
Schermerhorn and Sutan Syahrir from 
Indonesia, signed the approval of 
Indonesian-Dutch settlement of the 
problem called "Linggarjati Agreement" 
which contained: (1) the Government of 
the Republic of Indonesia and the 
Netherlands jointly organized the 
establishment of a federal state called the 
United Indonesia States (NIS); and (2) NIS 
would cooperate with the Kingdom of the 
Netherlands to establish a united 
Indonesia-Netherlands (Marwati Djoened 
Poesponegoro Nugrogo Natosusanto, 
2008: 269). 
Denpasar Conference took place after 
Linggarjati agreement on November 15, 
1946. After the manuscript was approved 
on December 20, 1946, van Mook could 
freely act establishing the Eastern 
Indonesia State which was not contrary to 
the spirit and soul of Linggarjati 
agreement. The conference participants 
who were pro-Republic came to support 
the establishment of the Eastern Indonesia 
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State because the Linggarjati Agreement 
asserted that “the Netherlands government 
recognized the fact of de facto power of 
the Republic of Indonesia government on 
Java, Madura, and Sumatera. While the 
regions occupied by alliance or the Dutch 
army gradually and with joint working 
between the two parties would also be 
included within or into the Republic 
Region”.  
Denpasar Conference was attended by 
71 representatives from all regions of 
Eastern Indonesia. The number of local 
delegates from each region and defined by 
van Mook consisted of 55 regional 
delegates, mostly represented by the King 
or the Sultan and 15 delegates from the 
minorities (Chinese and other eastern 
foreigners) so that there were 71 
participants. For Northern Maluku, it was 
represented by Iskandar Djabir Syah 
(Sultan of Ternate) and Zainal Abidin 
Alting (Sultan of Tidore). The conference 
had the authority based on the decision of 
the Malino Conference to draw up new 
governance and state administration in the 
area of the Big East through negotiations 
and discussions with the representatives of 
the Dutch government. According to Ide 
Anak Agung Gde Agung there were 
noticeable differences between Malino 
Conference and Denpasar Conference. In 
Malino Conference, talks were still general 
and the concerning political, economic, 
social and cultural issues in Indonesia in 
general. While in the Denpasar 
Conference, the talks were centered on one 
core issue, namely the formation of the 
government structure in the regions of the 
Big East where the working paper was 
already available about the regulation plan 
of the establishment of Big East State 
prepared by the General Commissariat for 
Borneo and the Timur Besar (Ide Anak 
Agung Gde Agung, 1985:74). 
At the conference, the Sultan of 
Ternate, Iskandar Djabir Syah, opposed the 
autonomous area (swapraja) of 
government policy conducted by the Dutch 
government since 1938, in which the 
representatives of the Dutch Government 
such as the controller and the resident 
assistant exercised  such a wider power, so 
the king was only a puppet. Iskandar 
Djabir Syah expressed his dissatisfaction 
about the position and status of the kings 
who headed the autonomous governments. 
According to him, the position as the 
Sultan was often ignored; every decision 
made must depend on the approval issued 
by the Dutch. It made the position of the 
Sultan just an ornament or the second 
person, even there were frequent conflicts 
of interest as if there was a dual basis of 
local government. It often made the 
society confused. Sultan was like a doll 
that could be tweaked by the Dutch; his 
position as Sultan was often difficult; his 
authority as Sultan was often overlooked 
in the interest of the Dutch. 
Therefore, according to Iskandar 
Djabir Syah, it was necessary to abolish 
the duality in the autonomous regions and 
to the king as the head of the autonomous 
governments was actually given real 
power and authority. The same view was 
also presented by L. Katoppo (the delegate 
from Minahasa), he said that the Eastern 
Indonesia State consisted of more than 
75% the autonomous regions and 115 
autonomous government. The position of 
the head of the autonomous governments 
was regulated by the so-called "Korte 
verklaring" (short statement) and "lange 
kontrakten" (long contract) as the 
recognition of the Dutch Government to 
the special position of the kings who 
hereditary ruled an autonomous region (L 
.Katoppo, 1972: 78).  
In Denpasar Conference, Sultan of 
Ternate, Iskandar Djabir Syah approved 
the decision of the federal state, and 
consistently defended it because it was 
similar to the concept and understanding 
of Maloko Kie Raha that he had practiced 
and believed. According to him, the 
sociological-anthropological situation of 
Indonesian which was plural was suitable 
6 | J U R N A L  I L M U  B U D A Y A  
  V o l u m e  4 ,  N o m o r  1 , J u n i  2 0 1 6 ,  I S S N : 2 3 5 4 - 7 2 9 4  
 
with the plural-federalist concept. In the 
conference, van Mook imposed federalism 
idea. It was being done without the co-
operation with the Republic of Indonesia 
as approved in the Linggarjati agreement. 
The Eastern Indonesia State was very 
strategic for van Mook in achieving his 
ambition to create the United Indonesia 
Republic State which still remained within 
the Dutch kingdom. 
The establishment of the Eastern 
Indonesia State (NIT), according to Van 
Mook, would transformed Easter 
Indonesia into a country that had a strong 
vitality, would be able to develop its own 
identity, and would successfully become a 
valuable part of the Indonesian federation 
that would be realized as desired all 
parties. At the end of Denpasar Conference 
on December 24, 1946, it was established 
a new country called Eastern Indonesia 
State which was still on the scope of 
United Indonesia Republic State (RIS) that 
covered the areas of Sulawesi, Small 
Sunda (Bali and Nusa Tenggara) and the 
Maluku Islands (Ide Anak Agung Gde 
Agung, 1985: 199).  
Denpasar Conference was selected by 
Cokorda Gde Raka Sukawati as the first 
Head of Eastern Indonesia State (a former 
member of the Volksraad from PEB party), 
the Prime Minister was Nadjamoedin 
Daeng Malewa who also a Minister of the 
Economy affairs, and the elected head of 
DPRS, Mr. Tadjoeddin Noer. Only the 
republicans argued that the establishment 
of the Eastern Indonesia State in the 
framework of the establishment of the 
Republic of Indonesia was only one step in 
the struggling process toward Indonesia 
Republic State in accordance with the 
proclamation spirit of 1945. While those 
who supported federalism considered that 
the Eastern Indonesia State was the goal 
on the context of the establishment of the 
Federal State Federal which stil remained 
under the control of the Dutch kingdom. 
C. Sultan of Tidore, Zainal Abidin and 
the Rejection of Papua Separation from 
NIT 
From the beginning, the Dutch 
Government through the General 
Governor, van Mook intended to separate 
the West Irian (now Papua) from Indonesia 
Republic both in Malino and Denpasar 
Conference in 1946. West Irian (Papua) 
was intentionally not included in the 
conference by the Dutch based on the 
reason that Papua would be discussed on 
its own after the establishment of NIT. At 
the conference, Sultan of Tidore, Zainal 
Abidin (the 36th sultan) the representative 
of North Maluku was questioned why 
Papua was not integrated into NIT, 
whereas in the constitutional structure of 
the Dutch East Indies, Papua was the part 
of the Timur Besar (Grote Oost).  
At the conference, Zainal Abdin stated 
that from the immemorial time, Papua 
region was inseparable part from Tidore 
Sultanate, therefore the autonomous 
government of Tidore had full right and 
authorization to Papua. He said that if it 
was then held on the issue of dispute 
settlement of Papua, the right of Tidore 
Sultanate must be recognized. The 
suggestion of Zainal Abidin was supported 
by E. Katoppo from Minahasa by saying 
that the territory of New Guinea (Papua) 
was the part of the Dutch East Indies since 
the old time, so that the United Indonesia 
States covered the whole territory of the 
Dutch East Indies, so the region of Papua 
should be included in the territory of the 
United Indonesia States as the part of the 
Eastern Indonesia Sate.  
In the history aspect, the relation 
between Tidore Sultanate and Papua had 
existed long before the arrival of 
Europeans. According Muridan Widjojo, 
economic, social, political and cultural 
relations were not only evidenced by 
written sources. Even the folk stories from 
Maluku (Tidore Chronic and Bacan) and 
Papua (Biak Chronic) narrated the 
brotherhood bond (1997; 129). So it was 
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not surprising that the bond of brotherhood 
between the two regions existing for the 
centuries in the collective memories which 
was intentionally omitted by the Dutch 
Colonial by separating Tidore and Papua 
in Denpasar conference on December 7 to 
24, 1946, caused protest from Zainal 
Abidin Alting. 
On that occasion, Zainal Abidin 
insisted to have the opportunity to give an 
explanation of his attitude (stern 
motiuering) “about the exclusion of Papua 
in the Eastern Indonesia States (NIT)” as 
reported by the New State newspaper. 
Zainal Abidin conveyed his 
disappointment as follows: 
"The Excellency Mr. Major Chairman, 
"I am as the head of the Tidore 
kingdom with much regret not 
be able to approve the results 
of the Round Table Conference 
as with the results of my 
kingdom, although it has been 
separated for a while, which is 
one part is included in the 
United Indonesia States and 
other part is in the West Irian 
which under the control of the 
Kingdom of the Netherlands. 
In the end, I pointed out that in 
this short description, it can be 
concluded that the Tidore 
kingdom still retains its rights 
to the Iriant which historically 
part of Tidore kingdom. That is 
all, thank you". 
Rejection of the separation of Papua 
from the Eastern Indonesia State was not 
only expressed by Zainal Abidin at the 
conference. Outside the parliament, as 
reported in the Indonesia Timoer 
newspaper, the kings of Papua such as 
king Ahmad-Uswanas (Fak-Fak) and king 
Haji Ibrahim Baoe (Rumbati/Kokas) had 
filed a petition to the Excellency the 
Minister of Home Affairs from the Eastern 
Indonesia States to merge Papua into the 
Eastern Indonesia States. In the petition 
letter, both kings stated that, "We have 
recognized the establishment of the United 
Indonesia States, which consists of from 
the island Sabang to Aru, and as the sons 
of our nation we will seek the relationship 
and help from the government of the 
United Indonesia States generally and 
from the of Eastern Indonesia States 
specifically, to support us as much as 
possible so that we can unite in one nation. 
Although the establishment of the United 
Indonesia States according to Linggarjati 
Agreement, on November 15, 1946, 
excluded Papua, but we always want to 
keep all our thoughts and energy to unite 
with our national brothers under nation of 
the United Indonesia States. Our intention 
comes from our deep, clear and clean 
hearts, so that we have a big hope that the 
excellency can receive our brotherhood so 
we can stand together to develop one 
prosperous Indonesia and gain great 
happiness in the future" (Newspaper of 
Timoer Indonesia, November 20, 1946).  
The same rejection came from the 
society of Maluku. In a big meeting 
conducted by Indonesia Youth Association 
on November 13, 1946, in Ambon City, 
there were about 3000 people had taken 
political resolution, namely: (1) continuing 
to fight for the ideals of freedom and the 
whole of the Indonesian home lands and 
supporting the NIT government based on 
the decision of the Board of Maluku, and 
(2) demanding and fighting for Irian to still 
remain in RIS (Newspaper of Menara 
Merdeka, 1946).  
By the Round Table Conference 
(Koferensi Meja Bundar/KMB) on August 
23, to November 2, 1949 in Den Haag, the 
policies carried out by the Dutch 
Government to separate Papua from the 
Tidore Sultanate intensively conducted. 
On March 23, 1949, De Waalas, an advisor 
to the Dutch East Indies government in 
Indonesia to the Kingdom of the 
Netherlands, suggested that Papua could 
be separated from Tidore through two 
options: first, the Dutch press to customary 
chiefs who were under the power of the 
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Tidore Sultanate to separate themselves by 
the reason that separation open wider 
advantageous in a variety of fields. The 
polling should involve the Sultan of Tidore 
and it was expected to be completed no 
later than two years; and second, De 
Waalas suggested that the Sultan of Tidore, 
Zainal Abdidin should be given a role in 
the Cabinet of NIT, or be given a special 
task to separate Papua from his kingdom. 
In his view, if the Sultan of Tidore was 
given all authorities, the separation of 
Papua from Tidore could be completed in 
December 1949 (Adnan Amal, 2007: 217). 
The same thing was also suggested by 
Dr. Beel, the High Representative of the 
Dutch City in Indonesia. He suggested that 
the separation of Papua should be 
conducted by the decision of the City High 
Representative.  In the decision, it was 
determined: (1) the Tidore Sultanate would 
be integrated to the government of 
Indonesia federal; and (2) polling 
regarding Papua and Raja Ampat 
separation from Tidore were very depend 
on the approval of the Tidore Sultanate 
(Adnan Amal, 2007: 211). 
To respond to some of these 
suggestions, van Maarseveen as the 
Minister of Across Regional Affairs made 
a political contract with the Sultan of 
Tidore as below: (1) Korte verklaring 
signed by the Dutch East Indies 
government and the Tidore Sultanate 
which was put into the effect since 1909 
should be canceled. With the unilateral 
cancellation of this, the Sultan of Tidore 
cannot rule over his authority areas. Thus 
the Sultan of Tidore had the authority to 
govern only on Tidore Islands; (2) since 
Korte verklaring took into the effect, 
Sultan of Tidore administratively did not 
rule his power on Papua; and (3) since the 
Pacific war occurred, Papua was occupied 
by the Allies and the resident run the 
government power there based on S. no. 
108 jo. S. 149 (Herry RD. Nachrawy, 
2003: 65). 
Therefore, on June 12, 1949, van 
Maarseveen invited Zainal Abidin, Sultan 
of Tidore, to discuss about the separation 
of Papua from Tidore. On that occasion, 
Zainal Abdin was forced to accept the 
separation of Papua from Tidore by stating 
that all the kings in Papua’s land and Raja 
Ampat Papua had given their approval to 
break away from the Tidore Sultanate. 
Zainal Abidin protested the unilateral 
decision from the Dutch by complaining to 
the President of NIT, Cokorde Gde 
Sukawati, but did not get a serious 
response from the president. 
The News of Papua separation from 
Tidore Sultanate got a strong reaction from 
a number of PI’s prominents people and 
society of Ternate and Tidore. Those 
prominent, through the newspaper of 
Menara Merdeka, protested the Dutch 
government by accused that the City High 
Representative conducted political 
blackmail against the helpless Sultan of 
Tidore. Similarly, the Papuan leaders who 
were the members of the Self 
Determinants Organizing Committee, via 
the Dutch newspaper, Aneta on July 21, 
1949, said that the Papuan people did not 
want to be separated from Tidore and 
Maluku. Statement of the Papuan leaders 
was the distortion conducted by the Dutch 
East Indies government. Separation of 
Papua from the Tidore Sultanate is was 
systematic effort to continually colonize 
the parts of Indonesia. To gratify the 
society and the Sultan of Tidore, the status 
of autonomous government in Tidore was 
increased to onderafdeling and Sultan 
Tidore became the resident of North 
Maluku replacing Iskandar Djabir (Sultan 
of Ternate) and all the governmental 
agencies were centered in Soasio, the 
capital of Tidore (Indonesia Timoer, 1949). 
After the dissolution of the United 
Indonesia States (RIS), Zainal Abidin 
Alting was invited by the Dutch to be 
offered by three options: (1) Papua along 
with Tidore became an independent state; 
(2) Papua along with Tidore were 
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sovereigned under the the Netherlands 
Kingdom; and (3) Papua along with Tidore 
fused together with the Homeland, the 
Republic of Indonesia. From those three 
options, Zainal Abidin Alting chose the 
third option. Based on that political 
decision, President Sukarno asked the 
resident Zainal Abidin who was also the 
Sultan of Tidore to support the central 
government to claim Papua as the part of 
Tidore based on historical perspective. The 
suggestion was welcomed by Zainal 
Abidin and on August 17, 1956, President 
Sukarno formed province of West Irian by 
inaugurating Zainal Abidin as the first 
Governor of Papua from 1956 to 1961 
with a capital of Soasiu, Tidore (Herry RD. 
Nachrawy, 2003: 143). 
D. Becoming the Minister of NIT 
(December 27, 1949 to March 14, 1950)  
Since the beginning of the 
establishment of the Eastern Indonesia 
State (NIT) which was initiated by van 
Mook on behalf of the Dutch government, 
Iskandar Djabir Syah had shown his 
participation as the member of NIT 
representing North Maluku. His 
Participation was indeed reasonable 
because based on historical and political 
aspects, the Ternate Sultanate had 
closeness to the Dutch government which 
had long been entrenched in the Ternate 
Island until the World War II, even when 
the Japanese occupied the Ternate Island, 
Iskandar Djabir Syah along with his family 
was evacuated in Brisbane Australia in 
September 1945. After Iskandar Djabir 
Syah returned from Australia, he was 
appointed as the head of the region 
(resident) with the rank of colonel Tituler 
der Koninghen Orange van Nasau. 
As explained above, that as long as 
served as senate member of NIT 
representing North Maluku, Iskandar 
Djabir Syah always perseveringly fought 
the concept of a federal state in Malino 
and Denpasar conference. For that reason, 
in the Tatengkeng Cabinet, Iskandar Djabir 
Syah was appointed as the Minister of 
Home Affairs of NIT (December 27, 1949 
to March 14, 1950). After inaugurated by 
the President of the Eastern Indonesia 
State (NIT), Tjokorde Gde Rake 
Soekawati on December 27, 1949, 
Iskandar Djabir Syah began his carrier as 
Minister of Home Affairs. His position as 
the Minister of Home Affairs made him 
succeed in delegating the power of the 
central government the regional heads of 
the entire territory of the East Indonesia 
(Ide Anak Agung Gde Agung, 1985: 94).  
The cabinet of J.E. Tatengkeng was 
the emergency cabinet or the transitional 
government and its leadership only lasted 
for one year. Nevertheless, Tatengkeng 
Cabinet determined to develop a new legal 
order with the formation of the 
government structure in the Eastern 
Indonesia States so that from the bottom to 
the top level, it could be created a 
democratic government with national 
character based on the principles of 
federalism. The establishment of the 
regions with extensive autonomy and 
steady power as well as the authority whe 
the autonomous government played an 
important role accompanied by the council 
elected by the society. Based on the 
principle of democracy and by fast holding 
that the Eastern Indonesia States was a law 
country where the order and security were 
guaranteed so that the people felt 
themselves protected by the law so that 
they could live safe and secure. 
Tatengkeng Cabinet run the policies that 
was dual-function with each other to have 
a harmonious balance.  
In the era of Tatengkeng Cabinet, 
there had been the rise of rebellion seeds 
that wanted to break away from the United 
Indonesia States and joined with Indonesia 
Republic (RI). The dispute between 
APRIS and TNI encouraged a number of 
autonomous regions in NIT region 
appearing to proclaim the region out of 
NIT and combine the region to become the 
part of Indonesia Republic (RI) as the 
status as a province. For example, on April 
10 | J U R N A L  I L M U  B U D A Y A  
  V o l u m e  4 ,  N o m o r  1 , J u n i  2 0 1 6 ,  I S S N : 2 3 5 4 - 7 2 9 4  
 
26, 1950, Karaeng Andi Idjo (South 
Sulawesi) proclaimed South Sulawesi to 
be the part of the province of Indonesia. 
The same thing was also done by Adjuba 
Wartabone for the region of North 
Sulawesi (Arthur A. Schillers, 1989: 63). 
Chaos and conflict between the 
federalist and the unitary groups in South 
Sulawesi especially in Makassar raged 
with great atmosphere causing very serious 
condition. From the unitary group headed 
by the parliament members of the 
Indonesian National Unity fraction urged 
the government to be allowed to conduct a 
massive demonstration in order to break 
up the Eastern Indonesia States and be 
involved into the territory of Indonesia 
Republic.  
In addition, the rebellion of Andi Aziz 
in Makassar in early April 1950 resulted in 
the crisis of NIT Cabinet. On April 20, the 
prominent figures of Maluku Indonesian 
Youth (PIM), Pupella, proposed untrust 
motion in NIT parliament. As a result, the 
Prime Minister of Tatengkeng resigned 
and the cabinet was disbanded. Thus, the 
Cabinet of J.E. Tatengkeng did not last 
long. Its Workplan only overcame the 
issue of the transition toward the 
establishment of united States as the result 
of merging RIS and RI. Such development 
affected the political atmosphere in the 
Eastern Indonesia State and gave big 
courage to the unitary group to realize its 
goal to dissolve the Eastern Indonesia 
States.  
The dissolution of the Eastern 
Indonesia State on August 15, 1950 caused 
surprise in many circles about the quick 
omission of the federation system from 
Indonesia. It was approximately six 
months after the sovereignty resignation to 
the government of the United Indonesia 
States which had transformed into the 
unitary state. Changing the shape of the 
state, especially among the Dutch 
government. The changes of the state 
principle left very deep impression. The 
Dutch East Indies government had accused 
the Indonesian party to be not honest in the 
implementation of the Round Table 
Conference and in connection with that 
expressed the disappointment. 
The attitude of the Dutch government 
was transformed into the anti-Indonesian 
Government and actualized in its foreign 
policy that firmly opposed to Indonesia in 
West Irian case in the 1960s. When the 
Prime Minister W. Drees reelected for the 
four times (1956 to 1958), he became the 
main driving force to enter the West Irian 
(now Papua) in the territory of the 
Kingdom of the Netherlands at the time of 
the amendment to the Constitution of the 
Kingdom of the Netherlands in 1956 (L. 
Katoppo, 1972: 54). 
E. Conclusion 
When the United Indonesia States 
merged into the unitary state of Indonesia 
Republic in 1950, at the same time 
Sukarno’s policy exiled Sultan of Ternate, 
Iskandar Djabir Syah to Jakarta and he was 
placed as one of the employees of Home 
Affairs Department (1950 to 1976), as he 
was considered as one of the federalist 
leaders, besides that he was accused as the 
man who was pro-RMS and considered as 
disloyalty to the Government of the 
Republic of Indonesia. In that period, the 
sultanate of Ternate suffered from the 
vacant government. All the activities the 
government regulations were run by the 
legislative institution or the board of 
eighteen (Bobato nyagimo setofkange). 
The vacancy affected on the decreases of 
the legitimacy of royal power elite 
(aristocrats) due to the loss of political 
control and bureaucratic in its territory. 
Their capacity was limited only as the 
complement of the government structure. 
It was caused by the leadership authority 
only on the hands of the sultan. 
The limitation and the lack of political 
power of the Ternate Sultanate made 
almost nothing could be done. Almost all 
of the access leading to the interests of 
local power was isolated during the 
absence of Sultan Iskandar Djabir Syah. 
11 | J U R N A L  I L M U  B U D A Y A  
  V o l u m e  4 ,  N o m o r  1 , J u n i  2 0 1 6 ,  I S S N : 2 3 5 4 - 7 2 9 4  
 
Therefore, the elite territory was confined 
to the walls of the palace although it still 
had a government bureaucracies, yet it 
only dealt with the interests of the palace 
household.  
At the same time, Soekarno’s 
government issued a number of policies 
restricting the movement of the local 
authorities, for example, the dissolution of 
the kings’ board in 1950. Another example 
is about the Agrarian Law of 1960 on the 
restriction and land ownership (the state 
took over the lands of autonomous 
government), and the establishment of 
autonomous regional administration of 
level 1 in Maluku, based on the Law 
No.60 in 1958, by determining Ambon as 
the province capital of Maluku. As the 
authority in level II, the Regent no longer 
had to be held by the sultan and family so 
that in the subsequent development, the 
public positions were more dominated by 
non-sultanate groups. Finally, the Ternate 
status as municipal was dissolved and 
reduced to a level II district that had 
limited governmental authority. The state 
intervention was so strong on the 
traditional power in Soekarno’s power era 
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PERDAGANGAN DAN EKONOMI DI SULAWESI SELATAN,  
PADA TAHUN 1900-an SAMPAI DENGAN 1930-an 
                                          
Nahdia Nur  





This South part of Sulawesi has very important function in commodity trading. In such trading, there are 
linked connections that have produced trade contact to the outside world as well as created important traf-
fic, particularly in Makassar. This commerce connection expansion politic succeed in realizing the goal to 
put Makassar as the only trading central in this area. Traders and seamen of Bugis, Makassar, Selayar, 
Malay and Portugese who carry out commercial voyage have made Makassar as transit harbor and pro-
duction market. Makassar appears as main port in trading connection with production region and making 
connection with other trading ports located  in east, south, west and north parts. 
The happening political growth has forced the Dutch Government to reform its economical policy, partic-
ularly in putting Makassar Harbor as one of free harbor under the Dutch Government control. The Gov-
ernment also able to extend its influence towards the self-governing monarchies in this region, therefore it 
might prevent the wish of other countries that are active in conducting trading to South East Asia to make 
authority connection with them. The Government is implementing the free harbor policy in order to at-
tract and centralize trading acitivities in south part. 
The Dutch Government also regularly investigates and handles commodity prices in Makassar under agri-
culture consultants supervision, such as rice, coffee, corn, cotton, resin, rattan, etc. These prices are ad-
dressed to local and available authorities as notification concerning market price. This matter points at 
central government involvement and now there are a lot of commodity products, so that the Government 
is forced to be involved by implementing prohibition upon commodity import, particularly rice.   
 
Keywords: trading, harbor, commodity, economy  
 
A. PENGANTAR 
 Sulawesi bagian selatan, khususnya 
Makassar dalam perkembangannya pada 
awal abad ke-17 merupakan Kota pelabuhan 
Internasional. Makassar menjadi pusat 
perdagangan yang terletak di kawasan Ti-
mur Indonesia.
1
 Kota ini sebagai titik temu 
antara dunia niaga belahan timur (Maluku 
                                                          
 
1
 Makassar adalah perdagangan maritim di kawasan 
timur Indonesia yang telah berkembang menjadi satu 
zone perdagangan di abad ke-14. Hal itu menunjuk-
kan bahwa kegiatan perdagangan antar pulau sudah 
dimulai sejak beberapa abad sebelumnya. Kegiatan 
perdagangan itu telah menciptakan arus pertukaran 
komoditi dari berbagai penjuru penghasil produksi 
komoditi-komoditi. 
    
dan Irian Jaya), barat (Kalimantan, Malaka, 
Sumatra, Jawa, Asia Selatan dan Eropa), 
Utara (Philipina, Jepang dan Cina) dan se-
latan (Nusa Tenggara dan Australia). Ko-
moditi utama dari perdagangan itu adalah 
rempah-rempah, beras
2
, jagung, kopi, kopra, 
kain tenun, kayu cendana dan budak.
3
 Ma-
                                                          
2
Sebelum bangsa barat datang ke Indonesia, fungsi 
beras sebagai barang dagangan juga sebagai bahan 
penukar, seperti halnya pedagang-pedagang Jawa 




Perdagangan budak masih merupakan dagangan 
utama yang secara formal di kelola oleh Kerajaan 
Gowa, di samping perdagangan beras sampai tahun 
1669. Lihat Edward Poelingomang, Proteksi dan 
Perdagangan Bebas, Kajian Tentang Perdagangan 
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kassar memegang supremasi perdagangan 
dan berfungsi sebagai tempat pengumpulan 
barang-barang dagangan, terutama rempah-
rempah sebelum dikirim ke barat oleh peda-
gang-pedagang Melayu yang berpusat di 
Malaka. Perdagangan ini sepenuhnya 
dikuasai oleh raja dan kaum bangsawan, 
sebab memang di tangan mereka inilah 
otoritas perdagangan berada. Raja Tallo 
sendiri telah menempatkan seorang agennya 
di Banten sehingga lambat laun bangsawan-




  Aktivitas perdagangan itulah yang 
menjadi faktor utama bagi Raja     Gowa da-
lam mengadakan ekspansi sampai ke Buton, 
Selayar, Seram, Buru, Timor, Bima dan Flo-
res. Tujuanya adalah supaya daerah yang 
ditaklukannya itu memonopoli barang da-
gangan mereka. Dengan cara itu diharapkan 
bahwa bandar Sombaopu dapat dan mampu 
melayani permintaan para saudagar asing, 
sehingga pelabuhan ini mulai berkembang 
ditandai dengan makin banyaknya para 
pedagang yang berlabuh pada pelabuhan 
itu.
5
.               
                                                                                       
Makassar Pada Abad Ke-19, Desertasi (Leiden, 




Dua kerajaan Gowa-Tallo memperluas pengaruh 
kekuasannya sampai ke Kerajaan Siang, Bacokiki, 
Suppa, Garaci dan Nepo. Hal ini membuat pula kese-
pakatan untuk berniaga ke Tallo dan Sombaopu, di-
mana dinyatakan bahwa perdagangan di Makassar 
terjadi sepanjang pesisir antara Sombaopu dan Tallo 
yang berjejer kapal dan perahu dagang dan dibalik 
tembok-tembok benteng berlangsung kehidupan 
pasar yang menunjukkan wilayah itu merupakan 
tempat berniaga. Lihat, Andaya, Leonard Y. The Her-
itage of Arung Palakka, A History of South Sulawesi 
(Celebes) in The Seventeenth Century.  The Hague: 
Martinus Nijhoff (VKI No. 91), hlm. 22 
5
Setelah pelabuhan di bangun kapal-kapal besar me-
nyinggahi Makassar. Tanggul di pelabuhan dibangun 
di sepanjang pantai, dimana 6 dermaga dibangun 
yang panjangnya dari 30-60 meter. Pada awal abad 
ke-19 terdapat tanggul bertonggak sepanjang 500 





, Inggris, Belanda, 
Spanyol dan Denmark terlibat aktif dan 
mendirikan loji di wilayah ini. Kemajuan 
pesat Bandar Sombaopu menarik perhatian 
para petinggi Veree gnigde Oost-Indische 
Compagnie (VOC) untuk menguasainya. 
Setelah pemerintah Belanda berkuasa kem-
bali, Pemerintah Hindia Belanda melakukan 
beberapa perbaikan sistem yang selama ini 
diterapkan. Disadari bahwa ada perbedaan 
yang mendasar antara kebijakan yang 
ditempuh oleh VOC dan Pemerintah Hindia 
Belanda.  
Pemerintah Hindia Belanda yang 
berusaha untuk memonopoli perdagangan di 
                                                                                       
meter dan lebar 10 meter. Lihat, Tijdshrift voor 
Economish Geographic Zestiendo jaargeng„s grav-
enhage-mounhton & Co, 1925, hlm 97. 
 
6
Orang-orang Melayu yang tinggal di Makassar pada 
mulanya membantu Gowa. Tetapi Raja Tumenanga ri 
Ujungtana memberi nasehat kepada orang-orang Me-
layu agar tidak ikut terlibat dalam pertempuran dan 
akhirnya orang-orang Melayu pergi menyebar kebe-
berapa kepulauan seperti, Bima, Sumbawa, Banjar, 
Kutai, Kaili, Masalembu, Nasiri (dekat Borneo), dan 
sebagainya. Ketika perdamaian ditandatangani antara 
Belanda dan Gowa (perjanjian Bungaya tanggal 18 
November 1667), Speelman memanggil kembali 
orang-orang Melayu dan mereka tiba lagi di Makas-
sar. Lihat, Adatrechtbundels, XXXI, tahun 1929 da-
lam De Kapitein Malajoe te Makassar (1920)  
 
7
Pada tahun1641 Malaka dikuasai oleh orang Portu-
gis dan berhasil direbut kembali oleh Belanda, se-
hingga tidak kurang 3.000 orang pedagang Portugis 
kemudian mengungsi dan bertempat tinggal di 
Pelabuhan Makassar. Demikian pula orang-orang 
India banyak pula yang bermukim di Pelabuhan Ma-
kassar dan menjadi salah satu kelompok money lend-
er dan menjadi pedagang penting di Kota ini. Lihat, 
Singgih Tri Sulistiyono, Pasang Surut Jaringan 
Makssar Hingga Masa Akhir Dominsi Kolonial Bel-
anda, dalam Indonesia dalam Arus Sejarah. (Jakarta: 
PT Ichtiar Baru van Hoeve atas kerjasama dengan 
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik 
Indonesia.2012), hlm. 72. 
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Makassar mendapat penolakan ketika 
meminta kepada penguasa Kerajaan Gowa 
agar melarang para pedagang lainnya 
berdagang di Kerajaan Gowa
8
. Setelah gagal 
meminta secara baik-baik untuk memonopo-
li perdagangan di wilayah itu, penguasa 
VOC melakukan beberapa kebijakan untuk 
menghentikan/mematikan perdagangan di 
Sombaopu. VOC memandang perdagangan 
Makassar sebagai penghalang utama untuk 
memonopoli rempah-rempah karena ke-
bijakan pemerintah melarang para pedagang 
asing untuk tidak lagi melakukan jual beli di 
wilayah ini. Mereka melarang para peda-
gang Bugis-Makassar untuk berdagang di 
Maluku
9
. Meskipun dilarang, para pedagang 
di Sombaopu mampu menembus monopoli 
Belanda yang telah ditegakkan di Maluku 
dan masih mendapatkan harga rempah yang 
lebih murah. Hal ini dapat terjadi karena 
adanya perdagangan gelap dan penye-
lundupan, karena itu, VOC memutuskan un-
tuk menaklukkan Kerajaan Gowa melalui 
surat „perjanjian perdamaian‟.10 
                                                          
 
8
Dalam kedudukan VOC di Benteng Jungpandang, ia 
membangun pusat perdagangan pada bagian utara 
benteng itu yang disebut Negorij Vlaardingen, tempat 
bagi pedagang-pedagang Belanda. Lihat, H.A. Suth-
erland, “Eastern Emporium and Companiy Town: 
Trade and society in Eighteenth Century Makassar”, 
dalam Frank Brieze (ed) Brides of the Sea: Port Cit-
ies of Asia from 16 260 Centuries (Kensington: New 
South Wales University Press, 1989).     
 
9
Setelah VOC menaklukan Makassar pada tahun 
1667, VOC memaksa penguasa Makassar untuk me-
nandatangani Perjanjian Bongaya yang isinya, (1) 
melarang Makassar tidak berlayar dan berdagang ke 
Maluku kecuali VOC, (2) memaksa penguasa Makas-
sar untuk mengusir orang Eropa yang berdagang d 
Makassar kecuali orang Belanda serta bebas dari 
segala kewajiban, (3) mewajibkan Makassar mem-
bayar kerugian perang, (4) membatasi pelayaran 
orang Makassar termasuk memberi surat berlayar dan 
sebagainya. Lihat, Singgih Tri Sulistiyono, op cit, 
hlm. 71. 
 
Akhirnya abad XIX dan awal abad 
XX, Pemerintah Hindia Belanda mulai 
melibatkan diri jauh ke dalam urusan rumah 
tangga pada beberapa kerajaan yang diang-
gap atau dipandang dapat menjadi incaran 
penguasa lain dan pada tahun 1905, karena 
perkembangan politik yang tidak menentu 
membuat Pemerintahan Hindia Belanda 
memutuskan untuk melakukan penaklukan. 
Kerajaan Bone dikuasai dan kemudian satu 




Hindia Belanda kemudian memutuskan un-
tuk menguasai Sulawesi Selatan dan 
mendudukinya pada tanggal 30 Juli 1905.  
Setelah Kerajaan Gowa jatuh, 
perdagangan di wilayah Makassar di mo-
nopoli oleh VOC.
12
 Pada tahun 1906, 
                                                                                       
10
Perjanjian perdamain itu, merupakan surat sakti 
yang membuat kemenangan bagi pihak kolonial dan 
sebaliknya merugikan bagi pihak kerajaan Gowa. 
Setelah dua tahun perjanjian itu, perlawanan 
dibangun kembali oleh bangsawan Gowa yang me-
nolak isi perjanjian itu, tetapi akhirnya benteng Som-
baopu tempat tinggal Sultan Hasanuddin diserang 
dan dihancurkan oleh Belanda. Lihat F.W. Stapel, 
“Het Bongais Verdrag”, Desertasi. Leiden: Rijksuni-




Dalam sejarah Sulawesi Selatan tantang Kerajaan 
Bone dan Gowa, walaupun dalam hal-hal tertentu 
sering timbul konflik yang berakhir dengan pepe-
rangan, namun harus pula diakui bahwa secara tradi-
sional kedua kerajaan ini memiliki hubungan yang 
sangat dekat. Lihat Suriadi Mappangara, SULSEL, 
Dimensi Sosial-Budaya, Untuk Parisiwisata (Depar-
temaen Kebudayaan dan Pariwisata RI dengan Uni-
versitas Hasanuddin 2008), hlm. 285, 
 
12
Pada tahun 1670, ketika Makassar diduduki oleh 
VOC, Cornelis Speelman mulai merancang Kota 
Makassar yang baru. Benteng-benteng diruntuhkan 
kecuali benteng Jungpandang yang diambil alih dari 
pemerintahan Kerajaan Makassar dan menjadi pusat 
kedudukan VOC.  Lihat, Mukhlis Paeni, Mobilitas 
Sosial kota Makassar 1900-1950 (Jakarta, 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984), 
hlm. 9. 
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Pemerintah Hindia Belanda menguasai Su-
lawesi Selatan secara keseluruhan dan ham-
pir dikatakan seluruh kerajaan-kerajaan yang 
ada di Sulawesi Selatan sudah jatuh di 
bawah kekuasaan Hindia Belanda.
13
 
Akhirnya pada tahun 1911 Gowa diletakkan 
di bawah pemerintahan langsung. Setelah 
kekalahan Gowa, Belanda mengulangi pola 
penyerahan lahan subur kepada sekutu dan 
menggunakan tenaga para budak untuk 
menggarap tanah-tanah produksi dan bang-




Sementara itu terjadi perubahan poli-
tik yang telah mempengaruhi jejaring 
perdagangan di Sulawesi Selatan. 
Pemerintah Hindia Belanda menguasai se-
luruh daerah ini secara langsung dan men-
erapkan sistem administrasi modern. Jab-
atan-jabatan penting bukan lagi dari 
kalangan bangsawan, bahkan jabatan-
jabatan penting dalam istana kerajaan juga 
dihilangkan. Akibatnya terjadi pengungsian 
dari kalangan bangsawan Bugis. Mereka 
keluar menuju daerah-daerah yang sebe-
                                                          
13
Sebelum Kerajaan Gowa ditaklukan oleh Belanda 
pada tahun 1667, Pelabuhan Makassar merupakan 
pelabuhan bebas. Setelah Belanda berkuasa, 
Pelabuhan Makassar dinyatakan kembali sebagai 
pelabuhan bebas pada tanggal 1 Januari 1847. Pada 
saat itu peranan pelabuhan Makassar lebih penting 
lagi, setelah terjadi penaklukan dan penghancuran 
kota-kota pantai di Jawa oleh Mataram. Saudagar-
saudagar banyak yang pindah secara besar-besaran ke 




Satu-satunya perdagangan penting pada Makassar 
adalah perdagangan pantai beras Maros di Utara serta 
Takalar di Selatan. Daerah ini terbuka bagi suatu 
produksi komoditi yang besar selama hadirnya Kera-
jaan Gowa pada abad XVI, dimana telah lama 
menarik para pedagang mencari beras untuk dibawa 
ke Maluku ataupun sebagai barang dagangan. Lihat 
J.Noorduyn,The  Wajorese Merchant Community in 
Makassar.BKI, tahun 2000, jilid 156. 
 
lumnya merupakan daerah migrasi para 
pedagang Bugis-Makassar. Selain itu, timbul 
gejolak di berbagai tempat, sehingga pen-
erapan sistem pemerintahan modern tidak 
dapat berlangsung dengan baik.
15
 
Kebesaran Kerajaan Gowa hancur dan 
terjadi pengungsian besar-besaran keluar 
dari Sulawesi Selatan. Daerah tujuan mereka 
adalah wilayah Barat Nusantara, dan ke-
banyakan mereka ini kemudian dikenal 
dengan orang Bugis.
16
 Orang-orang Bugis 
ini secara intensif melakukan perdagangan 
ke Kendari (Kolaka), Sulawesi Tenggara. 
Mereka berasal dari Bone, Luwu, Wajo, dan 
distrik bagian Timur. Secara aktif mereka 
melakukan pelayaran dan perdagangan yang 
menjadi ajang persaingan bagi dua kerajaan 
besar di Sulawesi Selatan. Dua kerajaan 
Bone dan Luwu memperebutkan supremasi 
pajak dan monopoli perdagangan di Sulawe-
si Tenggara. Kegiatan pelayaran dan 
perdagangan yang dilakukan oleh para 
pedagang pribumi dan asing mendorong per-
tumbuhan perdagangan di Kendari. 
Perdagangan komoditi terpenting memicu 
pula perkembangan aktivitas kehidupan di 
kawasan Teluk Bone, karena Teluk ini yang 
menghubungkan lalu lintas pelayaran dan 
perdagangan laut, antara kota-kota pantai 
dikawasan teluk seperti, Bone, Palopo, Wa-
jo, Balangnipa, Malili, Palima dan Kolaka. 
Perdagangan itu adalah komoditi beras, ja-
gung, kopra, kopi dan lain-lain.
17
 
                                                          
15
 Mukhlis Paeni. Mobilitas Sosial kota Makassar 
1900-1950, Jakarta: Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan 1984/1985, hlm 36. 
  
16
 Orang Bugis pada abad-abad lalu adalah yang 
merupakan pelaut terkenal yang ditakuti. Dengan 
kapal-kapal kecilnya bukan hanya muncul dimana-
mana di setiap kepulauan, namun juga mengunjungi 
Suhu (Philipina Selatan), Manila, Siam (Vietnam), 
Malaka, Johor, Patani dan Bandar-bandar lain di Ma-
laka. Pada masa VOC mereka disebut sebagai “Ayam 
Jago Dari Timur”. 
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 Hasil-hasil produksi ini semuanya 
diangkut dengan sarana transportasi laut, 
sungai dan darat. Transportasi laut berkem-
bang dari segi kuantitasnya. Hal ini terlihat 
dari jumlah kapal yang menyinggahi 
Pelabuhan Makassar berkaitan dengan ke-
bijakan Gubernur Hindia Belanda, yang 
menetapkan Pelabuhan Makassar sebagai 
pelabuhan wajib pajak sejak 1 Agustus 
1906. Jumlah kapal dagang yang memuat 
berbagai komoditi yang keluar masuk 
pelabuhan semakin hari semakin meningkat, 
dan pada periode pelabuhan bebas 1891-
1906, pemerintah memberi hak utama kepa-
da KPM (Koninkelihjk Paketvaart 
Maatschappij), Perusahaan Dagang Belanda 
karena tertarik dengan perdagangan perahu 
yang terjadi dalam perdagangan di Makas-
sar.
18
 Sarana ini memperluas jaringan pe-
layaran hingga hampir mencapai semua 
Bandar niaga. Melalui kebijakan ini 
pemerintah berhasil membendung perluasan 
niaga perusahaan pelayaran Inggris dan Cina 
ke daerah produksi di Hindia Belanda. Hal 
tersebut memberi dampak bagi kawasan ini 
untuk memperluas jaringan komunikasinya 
dengan daerah lainnya dan pengangkutan 
komoditas hasil bumi serta beralihnya 
peranan pedagang asing ke tangan KPM, 
yang mengakibatkan impor dan ekspor 
                                                                                       
17Paul dan Frederic Sarasin, “Reisen von der ming-
koka-bai nach Kendari Sudost-Celebes”, dalam Rei-
sen in Celebes (Wiesbaden C.W. Kreidel‟s Verlag. 




Dalam perkembangan selanjutnya ditambahkan satu 
jalur perdagangan pesisir kawasan Teluk Bone dan 
diperluas ketika Koninklijk Pakertvaart Maatschappij 
(KPM) yang mengambilalih kegiatan perdagangan 
maritim. Edward L. Poelinggomang, Makassar Abad 
XIX; Studi tentang Kebijakan Perdagangan Maritim 
(Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2002 ), 
hlm. 298. 
 




          Kebijakan yang dilakukan pemerintah 
itu berhasil menempatkan Makassar sebagai 
pelabuhan internasional dan transito terbesar 
di wilayah Kepulauan bagian timur. Perahu 
pedagang-pedagang Bugis membanjiri 
pelabuhan ini, mereka membangun kawasan 
dagang, baik dari kerajaan-kerajaan di Su-
lawesi Selatan maupun dari Bali, Timor, 
Maluku, Papua dan pesisir barat serta bagian 
timur Kalimantan. Pedagang-pedagang asing 
datang dengan komoditas mereka, baik dari 
Eropa (Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, 
Norwegia dan Swedia), Cina, Amerika, Aus-
tralia, Jawa dan Madura. Perusahaan-
perusahaan dagang pemerintah dan swasta 
tumbuh berkembang dan meningkatkan 
kegiatan perdagangan di Kota ini, dan dua 
Puluh Lima tahun setelah Pelabuhan Makas-
sar dinyatakan sebagai pelabuhan bebas, 
Makassar berkembang sangat pesat bahkan 
melebihi Singapura dengan volume 
perdagangan naik sebesar 515,69%, 
dibandingkan Singapura dalam jangka wak-
tu yang sama hanya 373,95%.
20
 
           Adanya kerjasama perdagangan 
membuka peluang bagi pedagang asing dan 
pedagang bumiputera yang mempererat 
hubungan niaga diantara mereka. Hal ini 
mengakibatkan Makassar menjadi semakin 
pesat dan menjadi titik pusat persebaran pe-
layaran niaga dan perdagangan antarpulau di 
Kawasan Timur Indonesia. Dengan 
demikian tampak pulalah peningkatan 
kunjungan pedagang-pedagang bumiputera 
di Makassar. Meskipun demikian kedudukan 
                                                          
19
Beveluis, Aj & A.H.C Gieben, Het Gouvernement 




Overzigt van den handel en den scheepvaart in de 
Nederlandsche Bezittingen in Oost-Indie, Buiten Java 
en Madoera (Laporan Tahunan 1846-1869). 
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Makassar belum berubah, masih tetap 
berkedudukan sebagai pasar transito untuk 
pertukaran komoditi atau transaksi bagi 
pedagang, pelaut, dan nelayan yang 
mengunjunginya.
21
 Komoditi produksi yang 
dibawa penduduk pribumi, tampak jauh 
lebih banyak dari pada yang ingin dibeli 
atau diperoleh, atau dengan kata lain 




 Terjalinnya hubungan dagang Ma-
kassar dengan bangsa asing seperti Eropa, 
Cina, India cukup terlihat dengan jelas. Ma-
kassar memiliki fungsi yang sangat penting 
dalam perdagangan komoditas. Dari Makas-
sar komoditi dikapalkan ke daerah lain dan 
hubungan itu telah melahirkan kontak da-
gang dengan dunia luar dan menciptakan 
lalu lintas penting di Makassar. Politik per-
luasan hubungan perdagangan ini berhasil 
mewujudkan tujuan untuk menempatkan 
Makassar sebagai satu-satunya pusat 
perdagangan. Pedagang dan pelaut Bugis, 
Makassar, Selayar, Melayu yang melakukan 
pelayaran niaga dan menjadikan Makassar 
sebagai pasar, telah menjalin juga hubungan 




 Namun dalam perkembangan politik 
di Makasar di awal abad ke 20, memaksa 
Belanda untuk mengubah kebijakan 
ekonominya dalam menempatkan Pelabuhan 
Makassar sebagai pelabuhan bebas dan teru-
                                                          
21





Permulaan abad 16 diberitakan bahwa pedagang-
pedagang dari kepulauan Makassar datang ke Malaka 
dengan membawa beras dan sedikit emas. Maka da-
lam hubungan niaga ini dinyatakan setiap tahun diek-
spor beras dan rempah-rempah di Malaka. Demikian 
juga dengan pusat niaga dan daerah produksi lainnya 
seperti Banten, Surabaya, Sumbawa Bima, Endeh, 
Alor, pelabuhan-pelabuhan Maluku, Banjarmasin, 
pelabuhan-pelabuhan di Philipina dan lainnya.  
tama dalam perdagangan hasil komoditi-
komoditi yang ada di Sulawesi bagian 
Selatan. Hal ini dimaksudkan untuk 
memikat serta memusatkan kegiatan perni-
agaan penduduk bumiputera dan dapat 
mencegah pedagang bumiputera menjalin 
hubungan niaga dan politik dengan bangsa 
Eropa lainnya. Pemerintah dapat memper-
luas juga pengaruhnya terhadap kerajaan-
kerajaan yang berdaulat di wilayah ini, 
sehingga dapat mencegah keinginan dari 
negara-negara asing yang bergiat melakukan 
perdagangan ke Asia Tenggara untuk 
menjalin hubungan kekuasaan dengan 
kerajaan-kerajaan itu.
24
 Akan tetapi per-
hatian Pemerintah Hindia Belanda yang 
lebih besar pada Pulau Jawa, membuatnya 
tidak dapat melihat secara objektif potensi 
besar yang dimiliki oleh daerah-daerah di 




 Gejolak yang terjadi sehubungan 
dengan ekspedisi militer yang dilakukan 
oleh Pemerintah Hindia Belanda, serta status 
pelabuhan bebas yang ditarik kembali atas 
Pelabuhan Makassar pada tahun 1906, 
                                                          
 
24
Jaarverslag van de handelsvereeninging Makassar 
Exporteurs Vereeniging Makassar 1905-1938.  
25
Menurut laporan tahun 1915, di Makassar rata-rata 
setiap tahun sekitar 30-40 kapal paddewakang 
(perahu besar) dan membawa produksi sekitar 70-80 
koyang atau 120-150 ton dari berbagai komoditi sep-
erti beras dan kopra. Ukuran berat koyang bervariasi, 
di Batavia satu koyang sama dengan 27 pikul, semen-
tara di Semarang 28 pikul dan di Surabaya 30 pikul. 
Berat satu ton sama dengan 16 pikul, sehingga satu 
koyang sekitar 1,75 ton. Di Makassar orang membeli 
beras yang kemudian diperdagangkan ke Maluku dan 
sekembalinya mereka banyak membawa pala, lada, 
dan berbagai hasil-hasil laut. Para pedagang-
pedagang itu juga bekerja sama dengan perahu-
perahu Cina. Lihat, ANRI, Arsip Makassar No 
291/81: Schinne, Verslag van de Havenmeester 
Makassar.  
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berdampak pada perdagangan di Makassar 
pada khususnya dan di Sulawesi bagian Se-
latan pada umumnya. Pelabuhan Makassar 
tidak lagi menjadi tumpuan dari para peda-
gang bumiputera, karena secara tidak lang-
sung penaklukan itu juga membawa pada 
peralihan tempat berdagang para pedagang 
bumiputera. Pelabuhan-pelabuhan kecil 
tetap bertahan dengan volume yang kecil 
pula dan ini terutama pada jaringan lokal, 
sedangkan untuk jaringan yang lebih luas, 
tumpuan diarahkan kepada Surabaya.
26
            
B. Pembahasan            
Hubungan dagang Makassar dengan 
bangsa Eropa, Cina, India  cukup terlihat 
dengan jelas. Makassar memiliki fungsi 
yang sangat penting dalam perdagangan 
komoditi. Dari Makassar komoditi dikapal-
kan ke daerah lainnya dan hubungan itu te-
lah melahirkan kontak dagang dengan dunia 
luar dan menciptakan lalu lintas penting di 
Makassar. Politik perluasan hubungan 
perdagangan ini berhasil mewujudkan tujuan 
untuk menempatkan Makassar sebagai satu-
satunya pusat perdagangan. Pedagang dan 
pelaut Bugis, Makassar, Selayar, Melayu 
yang melakukan pelayaran niaga dan men-
jadikan Makassar sebagai pasar, telah 
menjalin juga hubungan dengan pedagang  
di bagian timur, selatan, barat dan utara. 
27
 
                                                          
26
R.Broersma, De Uitvorhande van Makassar dalam 
Tijdscrift Economische Geographie, S Gravenhage-




Permulaan abad 16 diberitakan bahwa pedagang-
pedagang dari kepulauan Makassar datang ke Malaka 
dengan membawa beras dan sedikit emas. Maka da-
lam hubungan niaga ini dinyatakan setiap tahun diek-
spor beras dan rempah-rempah di Malaka. Demikian 
juga dengan pusat niaga dan daerah produksi lainnya 
seperti Banten, Surabaya, Sumbawa Bima, Endeh, 
Alor, pelabuhan-pelabuhan Maluku, Banjarmasin, 
pelabuhan-pelabuhan di philipina dan lainnya. Lihat, 
Edward L. Poelinggomang, ibid. hlm. 29. 
 
Dalam proses munculnya integrasi Ma-
kassar dengan pulau-pulau lain, maka yang 
menjadi unit analisis adalah jaringan 
perdagangan yang menempatkan Makassar 
sebagai pusat perdagangan beras, kopra, ja-
gung, kopi dan lain-lain.  
Perdagangan di daerah pedalaman telah 
dikuasai oleh para penyelundup yang 
mengimpor barang dari Makassar melalui 
dua arah, dari arah utara melalui Pelabuhan 
Pare-pare dan Pelabuhan Cenrana (Bone). 
Dua pelabuhan yang masing-masing secara 
berurutan berada di bawah pengawasan Raja 
Sidenreng dan Raja Bone. Penguasa-
pengauasa itu memegang peranan penting 
dalam perdagangan di wilayah masing-
masing, sehingga dapat menunjukkan bahwa 
tindak penyelundupan yang terjadi juga di 
organisasikan oleh mereka dari arah barat, 
yang penyelundupannya melalui sungai Tal-
lo dan sungai Jenneberang
28
. Sungai Jenne-
berang termasuk wilayah dan jalur pelayaran 
kapal dagang raja Gowa dalam hubungan 
niaganya dengan Singapura, kecuali Sungai 
Tallo berada di wilayah pemerintahan Bel-
anda, sama halnya dengan dua kerajaan ter-
dahulu, raja Gowa juga memegang peranan 




                                                          
28
Kedudukan Sungai Tallo dan sungai Jenneberang 
yang berada di sekitar kota, sejak awal di takuti akan 
mengancam sistim perdagangan. Hal itu dapat diben-
dung bila perkembangan niaga di Kota berlangsung 
baik. Suatu harapan yang digantungkan pada kead-
iran Jung Cina. Itulah sebabnya ketika Jung sudah 
tidak datang di Makassar, gubernur Makassar dengan 
segera mendesak pemerintah Batavia untuk memper-
timbangkan kembali kebijakan perdagangan. Lihat, 




 A.L. van Hasselt, Tijdschrift van het Koninklijk 
Nederlandsc Aardijkskundig Genootschap, Deel 
XVIII, hlm 84-87. 
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Data mengenai komoditi-komoditi ek-
spor di Sulawesi Selatan adalah sebagai 
berikut: 
1) Beras 
Kebijakan pemerintah Indonesia pada 
jaman kolonial adalah bagaimana 
pemerintah menangani masalah beras. Pada 
pertengahan kedua tahun 1911 harga beras 
di pasar dunia mulai melonjak. Pemerintah 
Hindia Belanda menaikkan ekspor berasnya 
untuk mengimbangi panen buruk di Cina 
dan di Jepang. Karena beras yang disimpan 
nampaknya tidak memadai untuk memberi 
kebutuhan penduduk, maka pemerintah 
memutuskan sesuai nasehat dari Departemen 
Pertanian, perdagangan dan industri untuk 
menunjukkan pula ekspor berasnya ke nega-
ra-negara lain. Peraturan ini berlaku pada 




Tabel 1. Data Ekspor Beras Makas-
sar Menurut Negara Tujuan  















295.444 495.690 140.070 425.925 




131.240 28.800 115.250 186.011 
Sumber: Jaarverslag van de Kamer van 
koophandel en Nijverheid te Makassar over 
het jaar, 1910-1913  
Seiring dengan itu, jika hasil panennya 
sangat baik, maka beras akan dapat diekspor 
ke daerah-daerah seperti, Selayar, Makassar, 
Sumbawa, Palopo, Malili. Kendari, Buton 
dan sebagainya. Ekspor beras pada 
                                                          
30
 J.Thomas Limdblad, New Challenges in The 
Modern Economic History of Indonesia, Jakarta, 
Programme of Indonesian Studies, Leiden 1993, hlm 
166-167. 
 
umumnya berasal dari daerah-daerah seperti 
Bone, Soppeng, Wajo dan Sinjai. Dari Sinjai 
selama ini di ekspor 2.4331 pikul beras, se-
baliknya sekitar 75 ribu pikul beras di im-
por. Harga beras berkisar f 3.50 sampai f 8 
perpikul.
31
 Dari Bulu (Soppeng) pada bulan 
kedua di tahun 1913 diekspor sebanyak 
5.747 pikul beras, yang senilai 32.631 gul-
den dan di tahun 1914 diekspor lagi 3.251 
pikul beras. Daerah hasil produksi beras pa-
da tahun 1920 adalah Pallime (Bone) yang 
menghasilkan beras 109.000 pikul, tahun 
1921 beras berjumlah 146.631 pikul, pada 
tahun 1922 berjumlah 84.890 pikul beras 
dan selanjutnya pada tahun 1923 terdapat 
64.192 pikul beras. 
32
 
 Dari Patiro dan Bajoe (Bone) dari ta-
hun 1922 juga telah dikapalkan beras 9.250 
pikul dan pada tahun 1923 terdapat 12.801 
pikul beras. Selanjutnya pada pertengahan 
tahun 1930-an beras mencapai 40.000 ton. 
Sedangkan ekspor beras di Selayar terdiri 
atas f 230.635, ekspor Bulukumba  4600 
pikul dan Kajang 1500 pikul. Jadi ekspor 
selalu ada dan apabila beras dianggap ber-
harga, maka ekspor akan selalu tinggi.
33
 
Surplus beras yang melimpah ini mendorong 
beberapa perusahaan beralih usaha ke pen-
gadaan mesin penggilingan. Selain peng-
gilingan beras, industri lain tidak begitu 
penting di Sulawesi Selatan.
34
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 Jaarverslag van de Kamer van koophandel en 
Nijverheid te Makassar over het jaar 1912. 
 
 32 R. Broersma, dalam  Koloniaal Tijdschrift, 






Usaha industry penggilingan beras ini di dukung 
juga dengan daerah-daerah persawahan yang luas, 
seperti daerah persawahan Rawa (gogo rancah) di 
delta sungai WalanaE luasnya sekitar 10.000 bahu. 
Lokasi ini termasuk persawahan yang paling subur di 
Bone, yang menghasilkan rata-rata hasil panen 25-30 
pikul perbahu. Sawah-sawah irigasi menghasilkan 
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perkiraan panen 20-30 pikul, dan sawah-sawah tadah 
hujan menghasilkan 10-20 pikul.     
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Tabel 2. Perkembangan Produksi Beras Dari Penghasil Beras di Sulawesi Selatan (dalam 
ton) 





















Jumlah 42.000 ton 40.500 ton 60.000 ton 71.000 ton 
Sumber: Jaarverslag van de handelsvereeninging te Makassar over het jaar 1939, hlm. 
30 
Selama periode tahun 1929-1936 
masalah produksi beras sangat penting bagi 
Indonesia dan mengarah pada keterlibatan 
pemerintah. Namun kesempatan ini berbeda 
dengan situasi selama perang Dunia I, ketika 
terjadi kekurangan beras. Kini produksi 
beras begitu melimpah sehingga pemerintah 
terpaksa terlibat dengan menerapkan 
larangan atas impor beras. Dengan cara ini 
pasar domestik terputus dari pasar beras 
intrenasional.  
Berbeda dengan apa yang terjadi selama 
periode 1911-1919, pemerintah pada masa 
ini tidak berusaha menyelesaikan masalah 
beras dengan sistem langkah langsung 
namun mencoba mengentaskan persoalan ini 
dengan serangkaian kebijakan terutama 
ditujukan dalam usaha mengontrol harga.
35
 
Harga-harga di Makassar untuk beras, kopi, 
jagung, kapuk, damar dan rotan secara rutin 
diselidiki oleh konsultan pertanian. Harga-
harga ini disampaikan kepada para penguasa 
pribumi dan kepada para penguasa Wili di 
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 J.Thomas Limdblad, New Challenges in The 
Modern Economic History of Indonesia, Jakarta, 




Pada abad ke 17 Perdagangan beras antar pulau 
yang semula dijalankan oleh pedagang-pedagang 
Jawa, di jalankan juga oleh kompeni Belanda. Karena 
Belanda sendiri membutuhkan banyak beras untuk 
kepentingan pegawai-pegawainya dan rakyat dari 
daerah-daerah yang dikuasainya, terutama daerah 
rempah-rempah di Maluku, lihat, H.T. Colenbrander, 
Pada tahun 1931 sebanyak 20 pikul be-
ras, pada tahun 1932 sebanyak 50 pikul dari 
superfosfat ganda dibeli oleh penduduk. Sa-
yang sekali harga padi dan rabuk buatan 
menunjukkan hubungan buruk, dimana ke-
lanjutannya bisa dipersulit dengan cara ini.  
Jika sepikul beras pada tahun 1930 masih 
bernilai f. 5,50 pada tahun 1931 harga 
berkisar dari f. 3,50 dan f. 4 ; sementara pa-




       Tabel 3. Nilai produk beras 
yang diekspor adalah tahun: 
Tahun 1928 f.  684.252 
Tahun 1929 f.  705.882 
Tahun 1930 f.  652.038 
Tahun 1931 f.. 220.450. 
Tahun 1932 f.  258.140 
Sumber: Tijdschrift van Het kononklijk Ne-
derlandsch, Aardrijkskundundig Ge-
nootschap, Deel LII, 1935, hlm. 73-74 
2) Jagung 
Di pedalaman, jagung menjadi ma-
kanan utama penduduk dan di daerah pesisir 
jagung di makan bersama beras.  
 




                                                                                       
Koloniale Geschiedenis, II, „S Gravenhage : Matinus 
Nijhoff, 1925, hlm.130.   
37
 Tijdschrift van Het kononklijk Nederlandsch, 




  Jaarverslag van de Kamer van koophandel en 
Nijverheid te Makassar over het jaar 1916 
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1912 66. 390 








Selanjutnya jagung yang diekspor ke 
Luar Negeri disajikan dalam tabel berikut:
39
 
Tabel 5. Negara Tujuan Ekspor Jagung 









Australia 1915 267.494  
 
Selama bulan-bulan pertama tahun 1934 
harga jagung berkisar f.1,33 perpikul dan 
untuk kasus Makassar dimana para eksportir 
Jepang memasarkan barang. Pada akhir 
Maret pada harga ini transaksi pertama 
dengan Eropa terjadi dan pada mulanya para 
eksportir Eropa masih belum percaya 
dengan tuntutan yang diajukan bagi kwalitas 
jagung. Meskipun telah jelas bahwa panen 
lebih kecil daripada tahun-tahun sebelumnya 
dan pada bulan Mei pengangkutan jauh lebih 
banyak dan harga turun sampai f 1,28 yang 
tetap menjadi dasar daya tarik bagi Eropa 
maupun Jepang. Selama bulan Juni-Juli 
terbukti bahwa dengan pengangkutan disini 
dengan susah payah kontrak yang ada bisa 
dipenuhi dan harga naik tajam bersamaan 
dengan pasaran dunia, sehingga Jepang pada 
akhir Juli sanggup membayar f 1,65 yang 
                                                          
 
39
 Jaarverslag van de Kamer van koophandel en 
Nijverheid te Makassar over het jaar 1917 
pada saat itu di Belanda tidak di tawarkan. 
Pasar tetap sangat terkekang dan pada awal 
Agustus di Eropa harga jagung mencapai f 
1,90. 
 
Tabel 6. Ekspor jagung dengan beras dari 
pelabuhan-pelabuhan Bone dilakukan 
dengan senilai pada tahun
40
 
Tahun 1928 f.1.303.456 
Tahun 1929 f. 1.710.589 
Tahun 1930 f. 1.159.210 
Tahun 1931 f.     684.220 
Tahun 1932 f.     786.920 
 
  Pada awal Oktober ketika para 
eksportir Jepang membeli jagung dalam 
partai besar dan siap dikirim ke negaranya 
dengan harga f 1,55 dan pasar pada akhir 
Desember ditutup atas dasar f. 1,70 tanpa 
pembelian. Selama bulan Desember terbukti 
perhatian yang baik untuk panen jagung 
tahun 1935, namun sebagai alasan diatas 
kasus-kasus itu sebelumnya tidak mungkin 
terjadi. Peraturan dari pusat Belanda untuk 
jagung Hindia Belanda diperpanjang sampai 
akhir Juni 1935. Harapan yang dilontarkan 
pada tahun 1933, bahwa panen jagung lebih 





Perdagangan kopi sangat ramai dan pa-
da bulan Sep tember-Oktober harga yang 
layak bagi jenis-jenis kopi telah di bayarkan. 
Sementara itu permintaan tinggi tetap ber-
tahan dimana harga menjelang akhir tahun 
masih berubah-ubah. Menurut laporan pada 
tahun 1910-1911 harga kopi mengalami 
penurunan dan Pemerintah Belanda yang 
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 Tijdschrift van Het kononklijk Nederlandsch, 
Aardrijkskundundig Genootschap, Deel LII, 1935, 




 Jaarverslag van De Handelsveeniging” 
Makassar” over 1934, hlm. 13-15 
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memegang monopoli pembelian komoditi 
ini berusaha menaikkan kembali harga pem-
belian kopi agar mendorong para produsen 
seperti pada saat bangsawan lokal masih 
memegang monopoli perdagangan ini.  
Penjualan besar terjadi di Makassar 
selama tahun 1912 dan usaha untuk mem-
pertahankan posisi selama masa tidak nor-
mal yang sejak pecahnya perang melalui 
perdagangan besar telah dimulai dan pada 
pada tahun 1915 harga kopi kembali 
memuaskan. Melalui penjualan seluruh 
persediaan yang ada dijual dengan harga 
yang baik, pada bagian akhir tahun ini posisi 
keuangan dari banyak pedagang dibuat se-
makin kuat. Dan pada saat itu disebutkan 
adanya boikot oleh para pedagang Cina ter-
hadap barang-barang Jepang yang selama 




Seperti yang diungkapkan kamar da-
gang dalam laporan sebelumnya sebagai 
harapan bahwa panen kopi pada tahun 1913 
lebih kecil daripada tahun 1912 dan juga 
5502 pikul kopi lebih sedikit dari pada tahun 
1912. Pada dasarnya 24.500 pikul kopi yang 
diangkut dan bandingkan 29.000 pikul kopi 
pada tahun 1912. Harga kopi yang belum 
dalam kemasan harganya berkisar antara 
f.41,50 dan f. 47. Sebagai akibat dari 
pengangkutan besar dari Santos pada bulan 
Juni-Juli, sehingga turun harga kopi menjadi 
f.40 dan kembali naik menjelang kuartal ter-
akhir sebab pada umumnya kuartal terakhir 
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 Tindakan ini menurut kata orang dipicu oleh perus-
ahaan dagang Cina dengan adanya ultimatum oleh 
pemerintah Jepang yang saat itu disampaikan kepada 
pemerintah Cina. Karena barang-barang buatan Je-
pang seperti barang rumah tangga, tembikar, barang 
kaca, sabun, korek api dan sebagainya. Selama tahun-
tahun terakhir disini diangkut dalam jumlah besar dan 
dengan harga rendah bisa di jual, diharapkan bahwa 
impor melalui pemboikotan ini akan berkurang. 
Lihat, Jaarverslag van de Kamer van koophandel en 
Nijverheid te Makassar over het jaar, 1912 hal. 5 
 
ini buah kopi baik dan kering dan prosentase 





Tabel 7. Ekspor kopi berjumlah 
Tahun Jumlah 
1913 21.543   pikul 
1912 27.045   pikul 
1911 36.933   pikul 
1910 17.719   pikul 
1909 15.775   pikul 
1908 16.030   pikul 
1907 24.187   pikul 
1906 27.000   pikul 
1905 29.000   pikul 
1904 32.150   pikul 
1903 40.318   pikul 
 
Tabel 8. Ekspor kopi di negara-negara 














Tempar Lain 12.347 
 
         Dari Timor kopi diangkut sebanyak 
15.354 pikul pada tahun 1913, pada tahun 
1912 sebanyak 19.264 pikul, pada tahun 
1911 sebanyak 15.904 dan pada tahun 1910 
sebanyak 16.480 pikul. Sedangkan harga 
berkisar antara f. 41-44 pada tahun 1912 dan 
f. 41,50-46 pada tahun 1913.
45
 
                                                          
43
 Jaarverslag van de Kamer van Koophandel en 
Nijverheid te Makassar, 1914. 
 
44
 Jaarverslag van de Kamer van Koophandel en 
Nijverheid te Makassar, 1916 
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 Jaarverslag van de Kamer van Koophandel en 
Nijverheid te Makassar, 1914 
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Sulawesi bagian selatan menjadi pasar 
yang besar bagi kopra di Hindia Belanda, 
namun sayang sekali setelah Amerika Utara 
sejak hak-haknya tidak berlaku, tidak terli-
bat lagi dalam perdagangan kopra. Se-
baliknya Filipina mengangkut banyak kopra 
menuju Amerika Utara. Ekspor kopra di 
Makassar dengan mencakup pengapalannya 
menurut laporan perusahaan dagang tahun 
1922, mencapai 70.677.125 kg dan  pada 
tahun 1923 mencapai 63.115.682 kg. Pada 
tahun 1922, ke Amerika Utara mencapai 




Orang Cina di Selayar memberikan pin-
jaman modal kredit kepada para pedagang 
Bugis-Makassar untuk memperoleh kopra. 
Para pedagang perantara ini diberikan modal 
untuk membeli kopra.  Dengan posisi 
demikian, para pedagang  Cina ini bisa 
melakukan perjalanan dan mengadakan in-
teraksi dengan penduduk pribumi untuk me-
nanam pohon kelapa di pedalaman. Setelah 
merasa usaha itu menguntungkan, orang 
Cina mulai terlibat langsung sebagai pem-
borong kopra untuk disetorkan ke perus-
ahaan-perusahaan Eropa. Namun kendala 
yang mereka hadapi  adalah kurangnya 
pengetahuan tentang tanaman kelapa dan 
meminta bantuan para pedagang Bugis 
setempat, untuk itu mereka berusaha bekerja 
sama atau berhubungan langsung dengan 








 Tijdschrift voor Economische Geographie, Zess-




Orang-orang Cina ini mulai terlibat dalam 
perdagangan kopra secara intensif di seluruh Indone-
sia Timur, pada awal Perang Dunia I ketika mereka 
mulai memanfaatkan posisinya sebagai pemborong 
candu dan agen perusahaan dagang Barat sejak akhir 
Komoditi kopra sepanjang tahun ini 
mengalami kenaikan penting . Kwalitas 
kopra yang diangkut disini umumnya 
memuaskan. dari berbagai sisi kamar dagang 
dan industry mengetahui  keluhan tentang 
kopra yang berasal dari daerah Endeh. 
Kopra ini di campur dengan pasir dan batu 
secara tidak wajar. Kamar dagang dan in-
dustry menunjukkan keburukan ini kepada 
pejabat pemerintah dan berharap agar me-




Pengangkutan kopra pada tahun 1913 
berjumlah 140.000 pikul lebih sedikit. da-
ripada tahun 1912. Penurunan ini terutama 
diduga berasl dari produksi lebih kecil se-
bagai akibat musim kemarau panjang di ta-
hun 1912 dan kecilnya curah hujan selama 
musim hujan 1912-1913, serta kenyataannya 
pada pengapalan langsung kopra dari kota 
pantai meningkat dan juga hanya melewati 
pelabuhan kita sebagai tampat pemuatan. 
Sepanjang tahun ada permintaan yang 
meningkat dan harga tinggi dibayarkan dan 
mencapai puncaknya pada bulan September 
untuk kopra campuran seharga f. 18.45 sam-
pai f. 18.85 dan untuk kopra kering dibayar-
kan dari f. 18.80 menjadi f. 19,85. Kualitas 
pada umumnya baik,  




1913 477.323  pikul 
1912 612.242  pikul 
                                                                                       
abad ke-19, lihat, Christiaan G. Heersink, The Green 
Gold of Selayar A Socio Economic History of an In-
donesia  Coconut  Island C, 1600-1950: Perspectives 
from a Periphery, Academisch Proefschriftter 
Verkrijging  van de Graad van Doctor Aan de Vrije 





jaarverslag van de Kamer van koophandel en 
Nijverheid te Makas       sar over het jaar 1912 
 
49
 de Kamer van Koophandel en Nijverheid te Ma-
kassar, 1914 
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1911 657.653  pikul 
1910 514.653  pikul 
1909 321.962  pikul 
1908 341.393  pikul 
1907 290.415  pikul 
1906 177.000  pikul 
1905 420.000  pikul 
1904 149.000  pikul 
1903 160.358  pikul 
 
Tabel 10. Ekspor kopra selama tahun 





Negara Tahun 1912 (kilo) 1913 (kilo) 
Belanda 6.350.371 4.228.9904 
Amsterdam 5.848.235 7.668.538 
Inggris Raya 15.900 216.250 
Perancis 8.422.142 8.716.043 
Marseile 1.493.753 1.188.174 
Jerman 9.120.827 5.229.540 
Austria 2.975.821 1.005.136 
Port Said 259.157 393.103 
Italia 1.418.901 122.300 
Singapura 28.200 6.500 
Australia 65.774 39.490 
 
Pada persaingan antara Perusahaan 
Minyak Standard New York dan Perusahaan 
Minyak Asia dimana penurunan harga pesat 
terjadi dan banyak sarana orang Cina yang 
dahulu digunakan untuk perdagangan impor 
ditanamkan dalam minyak bumi. spekulasi 
dalam komoditi ini juga naik sangat tajam 
yang terbukti dari penerimaan cukai minyak 
bumi. Pada tahun 1908 penerimaan cukai 
minyak sebesar f 121.979,25, tahun 1909 
sebesar f 140.454,66 dan tahun 1910 sebesar  
f 211.033,62 suatu kenaikan dengan tahun 
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Sebelum masa depresi pengusaha kopra 
telah berhasil mendapat keuntungan melalui 
ekspor, karena harga kopra perpikul bisa 
mencapai f.12-f.13, pada ekspor ini sangat 
memuaskan bagi para pedagang. Bila jumlah 
produk yang muncul di Makassar meningkat 
tajam.Tetapi setelah masa depresi pada ta-
hun 1930 harga kopra turun sampai f. 4 - f. 5 
dengan harga tersebut keuntungan pedagang 
sulit di dapatkan kecuali apabila produksi 
kopra turun seharga f.1-f.2. dan ekspor 
kopra ini menuju Kendari, Tinanggea, Pal-




   Harga lokal untuk kopra dengan  per-
saingan tinggi firma-firma yang bekerja 
disini sering naik diatas harga Eropa, ka-
dang-kadang dua per 100 kg , sehingga ke-
untungan pada komoditi ini hanya bisa 
diimbangi dengan spekulasi dan dengan 
kontrak penyetoran, perdagangan langsung 
sering tidak mungkin. ketika kamar dagang 
sebaliknya bekerjasama pada produsen kon-
sumen, orang tidak bisa berbuat lain kecuali 
menduga adanya kemajuan pesat. Penduduk 
memperoleh keuntungan baik dengan harga 
tinggi bagi hasil-hasil produksi pertanian 
dan hutan, juga didukung harga jual yang 
rendah dari barang-barang impor. kese-
jahteraan dipedalaman Sulawesi bagian se-
latan naik, terbukti dari pengiriman emas 
dan perak yang besar dari Makassar dan ko-
ta-kota pantaipun muncul terutama di teluk 
Bone, Mandar dan pantai timur. 
C. KESIMPULAN 
Tujuan penelitian ini bertemakan 
ekonomi dan politik, penelitian ini  bermak-
sud melihat perkembangan jejaring 
perdagangan dan integrasi ekonomi di Su-
lawesi bagian selatan dan untuk mengetahui 
sejauhmana perdagangan di Sulawesi bagian 
Selatan, pada masa Sulawesi Selatan dalam 
penguasaan Pemerintahan Hindia Belanda 
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sampai terjadinya krisis ekonomi pada tahun 
1930-an. Secara garis besar perkembangan 
sejarah ekonomi Sulawesi bagian selatan 
pada tahun 1900-an-1930-an adalah meru-
pakan keberlanjutan dari periode sebe-
lumnya.  Jauh sebelum  Sulawesi bagian se-
latan telah membina hubungan dengan 
kekuatan-kekuatan luar baik melalui hub-
ungan politik maupun hubungan melalui 
perdagangan. Jatuhnya Malaka tahun 1511 
ke Portugis,  adalah salah satu faktor 
meningkatnya peranan Bandar Makassar, 
sehingga ramai dikunjungi oleh pedagang-
pedagang dari luar wilayah. Perkembangan 
sejarah ekonomi ini pada peiode 1900-an-
1930-an ini, memiliki beberapa tujuan yaitu: 
Pertama, peran diaspora elite politik lokal 
sejak integrasi ekonomi di Sulawesi bagian 
Selatan. Kedua, tipologi  perdagangan yang 
dipengaruhi oleh ekspansi politik kolonial di 
Sulawesi bagian Selatan. Ketiga, terjadi pe-
rubahan struktur ekonomi di Sulawesi Se-
latan, dan keempat, Secara historiografi, 
wilayah Sulawesi bagian Selatan terabaikan, 
sehingga perlu sebuah penelitian yang kon-
frehensif. 
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The purpose of this research is to know the symmetry extension that can be observed in the use of the 
domain literature (a piece theater). This study was analyzed using structuralism approach (the intrinsic 
elements of theater and the technical presentation story within a story – “frame story”). Furthermore, 
the interpretation of the image of the French family (intergenerational today) and the interpretation of 
the words, actions, setting and other is then adapted to the symmetry model. Finally, the idea of 
symmetry that explain their influence the presentation of the literary work. The results of the research 
is to know that the symmetry is used to advance the things aligned, balanced and orderly, so that the 
work is in accordance with the concept of the primordial beauty of the west. As something that is 
wrapped by the beauty will interest faster for people to know more about what is contained in it. 
 
Keywords: symmetry, intergenerational, story within a story (frame story) 
 
A. Latar Belakang 
Karya sastra merupakan sumber 
keindahan. Keindahan yang tidak hanya 
sebagai rasa (sense) juga keindahan 
sebagai fenomena (fisik) keserasian dan 
keseimbangan. Umumnya aspek – aspek 
keindahan sastra didominasi oleh gaya 
bahasa dan keseimbangan susunan dari 
tokoh, dialog, latar dan teknik 
penyajiannya. 
Konsep klasik mengenai keindahan 
terdiri dari susunan bagian yang tidak 
terpisahkan dalam satu kesatuan yang utuh, 
berkaitan dengan proporsi, harmoni, 
simetri, dan gagasan yang sama. Ini adalah 
konsep primordial (paham yang dibawa 
sejak kecil di lingkungan pertama) dari 
dunia barat tentang keindahan yang 
diwujudkan dalam arsitektur klasik dan 
neo-klasik, patung, sastra, dan musik di 
manapun mereka muncul. 
“Aristotle says in the Poetics that “to 
be beautiful, a living creature, and 
every whole made up of parts, must … 
present a certain order in its 
arrangement of parts” (Aristotle, 
volume 2, 2322 [1450b34]). And in the 
Metaphysics: “The chief forms of 
beauty are order and symmetry and 
definiteness” (Aristotle, volume 2 1705 
[1078a36])” 
“Aristoteles mengatakan dalam Poetics 
bahwa "menjadi cantik, makhluk hidup, 
dan seluruh hal terdiri dari bagian yang 
harus... menghadirkan susunan yang 
pasti dalam urutan" (Aristoteles, 
Volume2, 2322[1450b34]). Dan dalam 
Metafisika: "Bentuk-bentuk utama dari 
kecantikan adalah keteraturan, simetri 
dan kepastian" (Aristoteles, volume 
Februari 1705[1078a36]). 
(www.plato.stanford.edu/entries/beauty) 
Pernyataan – pernyataan diatas 
mengacu pada sesuatu hal yang selaras dan 
seimbang (simetri) yang menjadi hal 
penting dalam penyajian suatu karya sastra 
yang indah sebagai makna (sense) dan juga 
fenomena (fisik) keharmonisan. Simetri 
dalam kamus bahasa Perancis Larousse 
tahun 2006. 
« Symétrie n. f. (Lat. symmetria, du 
Grec. Sun, avec et metron, mesure). 1. 
Correspondance de position de deux ou 
de plusieurs éléments par rapport à un 
point, à un plan médian. 2. Aspect 
harmonieux résultant de la disposition 
régulière, équilibrée des éléments d’un 
ensemble. Ensuite, 
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Symétrique adj. 1. Qui a de la symétrie, 
de la régularité. 2. Se dit de deux choses 
semblables et opposées ; se dit de l’une 
de ces choses par rapport à l’autre. Il 
marque donc que relation symétrique 
est la relation binaire qui, si elle est 
vérifiée pour le couple (a, b) d’élément, 
l’est aussi pour le couple (b, a)». 
« Simetri (dari bahasa Yunani 
συμμετρία symmetria ialah kesepakatan 
dalam dimensi, proporsi dan 
pengaturan) mempunyai dua makna 
yakni pengertian samar – samar 
mengenai yang harmoni, keindahan, 
ukuran dan keseimbangan. (Lat. 
Symmetria, Yunani. Sun = dengan dan 
metron = ukuran).  1. Posisi 
koresponden dari dua atau lebih elemen 
sehubungan dengan satu itik, satu 
median. 2. Aspek harmonis yang 
dihasilkan dari disposisi rutin elemen – 
elemen seimbang pada hal yang sama.  
Adj.Simetris. 1.Siapa yang simetri, 
keteraturan. 2. Kata dari dua hal yang 
sama dan berlawanan; Dengan demikian 
menandai hubungan simetris adalah 
hubungan biner yang jika berlaku untuk 
pasangan (a, b), juga untuk pasangan(b, 
a)». 
Tidak jauh berbeda, simetri dalam 
Kamus Bahasa Indonesia berarti seimbang 
dalam (bentuk, ukuran, dsb) atau adanya 
keselarasan. Dalam karya sastra, struktur 
merupakan susunan unsur – unsur yang 
bersistem, memiliki hubungan timbal balik 
dan saling menentukan. Dengan demikian 
sebuah struktur cerita menampilkan alur 
cerita dan tokoh secara keseluruhan 
sehingga terjadi keseimbangan antara satu 
unsur dengan unsur lainnya 
(www.wikipedia.co.id). 
Lebih lanjut gagasan simetri bisa 
dilihat dari perspektif pembahasan simetri 
dalam humaniora, meliputi kekayaan dan 
variasi yang digunakan dalam sejarah, 
arsitektur, sastra, seni dan agama. Jika 
merujuk pada perspektif ini, kita tentu bisa 
mengamati dan mengkajinya lebih jauh.  
Jenis – jenis karya sastra tentulah 
beragam, namun penulis memilih naskah 
drama sebagai bahan kajiannya melihat 
drama mempunyai kompleksitas tertentu 
karena merupakan karya fiksi.  
Pemilihan naskah drama Tir & Lir 
karya Marie Redonnet didasari oleh 
beberapa faktor yaitu : Pertama, naskah 
drama ini termasuk kedalam bentuk naskah 
absurd yang jika dikaji lebih dalam banyak 
mengandung nilai – nilai yang dapat 
dijadikan refleksi dalam kehidupan. Teater 
absurd berusaha mengekspresikan keadaan 
manusia dengan cara yang lepas dan acak. 
Teater absurd ingin menunjukkan bahwa 
dunia itu merupakan tempat yang tidak 
dapat terpahami. Hasilnya, penonton akan 
merasa hidup di negeri yang begitu asing 
yang menimbulkan efek alienasi. Penonton 
tidak boleh mencampuradukkan yang 
terjadi dalam lakon dengan kenyataan 
hidupnya, tapi melalui alienasi inilah 
penonton dapat memperoleh hiburan yang 
lebih tinggi berupa partisipasi. 
Kedua, dari segi ketebalan dan 
sampul, naskah ini tidak terlalu tebal hanya 
berisi 77 halaman, namun walaupun buku 
ini tipis tapi punya makna besar yang 
terkandung didalamnya. Penulis tertarik 
pula terhadap judulnya Tir & Lir yang 
memiliki homofon jika diplesetkan 
(disambungkan) menjadi Tirelire yang 
secara harfiah berarti “celengan”.Serta 
pararelitas kata Tir dan Lir, yang dalam 
bahasa Perancis (sesuai pengucapan – 
Homofon) bermakna Tir : tirer (verb. 
menarik) dan Lir : Lire (verb. membaca).  
Dan ketiga cerita didalam naskah 
drama ini unik dan orisinil. Dengan gaya 
bahasa repetisi yang digunakan, naskah 
drama ini sangat sesuai dengan konsep 
keindahan Aristoteles yang bersifat selaras 
(simetri) dimana pengarang membuat 
keteraturan yang harmonis dalam 
penulisannya melalui tingkah laku, cara 
bicara dan pola pikir para tokoh, dan 
tentunya cara ini menyentuh pada pembaca 
sebagai karya sastra imaginatif yang 
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menimbulkan nilai – nilai keindahan atau 
estetika seni. Menariknya lagi, teknik 
penceritaan naskah ini unik karena 
mempunyai kisah identik satu sama lain. 
Dengan berbagai pertimbangan diatas 
penulis akhirnya memilih teks naskah 
drama Tir & Lir karya Marie Redonnet 
untuk dikaji mengenai unsur simetri, yang 
dalam teori sastra prinsip ini punya 
kesamaan teori pada teknik cerita 
berbingkai. Dengan menganalisis unsur – 
unsur intrinsik cerita, kemudian 
menghubungkan satu sama lain, lalu 
memberikan interpretasi maka akan 
diperoleh makna yang dimaksud. 
Pada awal cerita, digambarkan sebuah 
kamar yang berisi empat tempat tidur. Dua 
tempat tidur yang berhadapan sejajar 
dengan dua tempat tidur lainnya yang lebih 
kecil. Tir&Lir : Les enfants absents. Tir, 
anak laki – laki yang kakinya luka akibat 
peluru kesasar sewaktu latihan. Sedang Lir, 
anak perempuan yang terserang virus 
mikroba dari seorang klien – nya. Mub & 
Mab, sang orangtua, tiap senin mengambil 
surat dari kotak surat yang berisikan surat - 
surat dari anaknya, Tir & Lir.   
Terkurung dalam sebuah kamar: 
Mub & Mab. Mub yang sebelumnya 
adalah tukang pos, banyak berjalan dan 
sekarang ia sangat menderita kesakitan 
karena kakinyayang semakin sulit 
digerakkan dan hanya bisa berjalan dari 
kursinya ke tempat surat – surat itu dan 
kembali lagi. Sementara Mab yang hanya 
tinggal di tempat tidur sejak kelahiran Tir 
& Lir, tidak pernah berhenti menderita 
sakit perut. 
Mub dan Mab hanya hidup di hari 
senin, hari dimana surat – surat Tir dan Lir 
datang. Pada senin pagi, Mub membacakan 
kepada Mab yang tidak tahu membaca 
surat – surat dari Tir dan Lir. Dan pada 
sore harinya, Mub membacakan Mab surat 
balasannya untuk Tir dan Lir. Kejadian ini 
terus berulang hingga10 kali Senin dalam 
40 surat mereka. Tiap mendapatkan surat –
surat itulah Mub dan Mab kembali 
mengingat kenangan dari anak – anak 
mereka yang kini terpisah dari mereka. 
Jenaka sekaligus mengenaskan mendapati 
keempat tokoh protagonis ini saling 
menyurat dan masing – masing 
mendapatkan kabar yang semakin lama 




B. Rumusan Masalah 
Bagaimana unsur intrinsik yang 
memperlihatkan kesimetrian ditampilkan 
dalam naskah drama ini?  
C. Landasan Teori 
Pada bab ini, penulis akan 
mengarahkan pembicaraan pada 
pemaparan tentang dasar – dasar teori yang 
dijadikan landasan dalam menganalisis 
naskah drama Tir & Lir karya Marie 
Redonnet. Penulis memakai metode 
pendekatan intrinsik dalam menganalisis 
naskah drama “Tir & Lir”dan selanjutnya 
akan ditampilkan bagaimana prinsip 
simetri pada metode tersebut dimaknai. 
1. Unsur Intrinsik dalam Drama 
Karya sastra tidak dapat diteliti 
secara terasing tetapi harus dipahami 
dalam rangka sistem yang terstruktur 
sebagai suatu bidang ilmu. Pendekatan ini 
membantu menganalisis secara struktural 
dengan cara mengidentifikasi, mengkaji 
dan mendeskripsikan fungsi intrinsik fiksi 
yang tidak sekedar mendata unsur yang 
ada, tetapi sekaligus membongkar dan 
memaparkan secermat dan semendalam 
mungkin keterkaitan semua unsur karya 
sastra yang menunjukkan hubungan dan 
sumbangannya terhadap tujuan estetik 
serta makna keseluruhan yang ingin 
dicapai.  
a. Dialog  
Dialog memainkan peran yang 
amat penting karena menjadi pengarah 
lakon drama. Artinya, jalan cerita drama 
diketahui oleh penonton lewat dialog para 
pemainnya. Menurut M.P. Schmitt dan A. 
Viala beragam tanda yang dapat kita 
temukan dari pementasan biasanya ada 
pada naskah drama.  
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“Les multiples signes du spectacle sont 
présent dans ou à travers le texte. Celui 
– ci ne se limite pas, en effet, aux 
répliques des personnages, aux 
dialogues et monologues. Il contient 
aussi des didascalies (mentions de jeux 
scéniques). Elles peuvent indiquer des 
précisions sur les attitudes, les gestes, 
les tons, ou bien le destinataire d’une 
réplique, ou encore des effets de régie 
(modification du décor, del’éclarage, 
des accessoires). Parfois, elles sont 
mentionnées à part des propos des 
personnages; Dans certains cas, le texte 
lu peut ainsi donner des détails 
extrement précis”.(1982 : 110) 
“Berbagai tanda dari pementasan 
dihadirkan dalam atau melalui teks 
(naskah). Teks tersebut tidak terbatas, 
pada kenyataannya, sampai pada 
percakapan tokoh, dialog dan monolog. 
Dalam dialog juga berisi petunjuk 
teknis atau yang lebih sering disebut 
teks samping (didascalies) yang dapat 
mengindikasikan secara jelas terkait 
perilaku, gerak tubuh, nada, maupun 
penerima replika serta efek – efek 
(perubahan dekor, pencahayaan, 
peralatan panggung). Kadang, hal ini 
disebut merupakan bagian perihal 
penokohan. Dalam beberapa kasus, teks 
baca bisa juga memberikan rincian yang 
sangat akurat”. 
Dalam naskah drama terdapat teks 
yang berisi penjelasan atau petunjuk teknis 
yang dalam bahasa Perancis disebutles 
didascalies, dimana teks tersebut tidak 
diucapkan namun kedudukannya sangat 
penting karena teks samping memberikan 
petunjuk teknis tentang tokoh, waktu, 
suasana pentas, hingga backsound yang 
digunakan dalam drama tersebut. 
Lebih lanjut penjelasan teknis dialog 
serta teks samping  yang di dapat dari 
berbagai sumber 
(http://www.espacefrancais.com/le-
dialogue/) menyebutkan bahwa percakapan 
dalam dialog naskah drama diawali dengan 
tanda hubung ( - )  kemudian diikuti oleh 
nama dari pembicara atau nama orang 
yang membalas / menjawab percakapan 
yang dilayangkan sebelumnya. Sedangkan 
untuk teks samping, biasanya diletakkan 
diantara tanda kutip (“ ”) dan seringkali 
ditulis garis miring (italic). 
b. Latar atau setting 
Latar adalah keterangan mengenai 
ruang, waktu serta suasana terjadinya 
peristiwa-peristiwa didalam suatu karya 
sastra yaitu semua keterangan, petunjuk 
pengaluran yang berhubungan dengan 
ruang, waktu dan juga suasana.  
1) Latar waktu 
Latar waktu dalam drama berkaitan 
dengan kesatuan waktu menurut 
Aristoteles, permasalahan ini seringkali 
muncul dalam perdebatan terkait 
bagaimana menentukan batasan waktu 
pada lakon dalam pementasan. Untuk 
beberapa kasus dalam teater, latar waktu 
seringkali menjadi permasalahan akibat 
tradisi yang sejak lama dianut seputar 
kesatuan waktu karena aksi tersebut 
seringkali melampaui waktu pementasan 
namun hal tersebut dapat terselesaikan 
dengan metode “ teater dalam teater” 
dimana dalam satu lakon para aktor 
bermain suatu lakon yang bisa terjadi 
dalam waktu lain. 
2)  Latar tempat  
Sebagai bahan bacaan sastra, 
interpretasi tempat kejadian peristiwa 
terletak pada keterangan yang diberikan 
oleh penulis naskah lakon dan dalam 
imajinasi pembaca. Sedangkan sebagai 
bahan dasar pertunjukan, tempat peristiwa 
ini harus dikomunikasikan atau diceritakan 
oleh para pemeran sebagai komunikator 
kepada penonton. Secara teknis M.P. 
Scmitt dan A. Viala mengungkapkan 
dalam Savoir Lire, ada dua jenis latar 
tempat yang secara teknis biasa dilakukan 
dalam teater : yakni menggunakan satu 
ruang pertunjukan tetapi tetap 
menyediakan antichambre atau palais à 
volonte yang berarti ruang penyedia dan 
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persiapan alat ataupun menjadi ruang 
tunggu, sedangkan jenis yang satunya 
adalah pertunjukan yang menggunakan tata 
ruang berbilik dimana pemain dapat 
berpindah atau menyebrang dari satu 
tempat ke tempat lainnya. 
c. Teknik Penyajian Cerita 
Peran cerita dalam sebuah teks bisa 
saja banyak ragamnya tidak hanya 
berperan sebagai penyampai informasi atau 
deskripsi peristiwa tapi juga sebagai teknik 
penyajian cerita seperti yang dikemukakan 
oleh M.P. Schmitt dan A. Viala dalam 
buku Savoir Lire : 
« Le récit est souvent un moyen au 
service d’autre chose que lui – même : 
c’est notamment le cas des récits 
encadrés. Mais à l’inverse, il intégré 
aussi des discours ou des éléments 
poétique : il est alors récits – cadre ». 
(1982 :51) 
« Cerita biasanya merupakan suatu cara 
/ teknik penyajian dari hal lain yang 
masih sama. Inilah yang dinamakan 
cerita dalam bingkai. Namun 
sebaliknya, ia berfungsi pula sebagai 
ujaran atau elemen – elemen puitik; 
yang disebut cerita berbingkai »  
Cerita berbingkai yaitu cerita yang 
tokohnya bercerita kepada tokoh lainnya, 
jadi didalam cerita berkembang cerita 
lainnya. Ada dua jenis teknik cerita 
berbingkai yakni : Pertama, hubungan 
primer dan sekunder. Bisa saja cerita 
sekunder yang menjelaskan cerita primer 
ataupun sebaliknya. Cerita bisa jadi 
dibingkai oleh suatu cerita lain, seringkali 
dalam sebuah kisah, nyata maupun fiktif, 
membutuhkan narator untuk mengulang 
kembali kisah tersebut untuk menerangkan 
gambaran dari tokoh baru, menjelaskan 
sebab – sebab dari suatu kejadian dan lain 
sebagainya.  
Dan kedua, jenis lain dari teknik cerita 
berbingkai adalah mempunyai kisah yang 
mirip satu sama lain. 
Karena dalam cerita berbingkai 
terdapat setidaknya dua cerita ataupun 
kisah, maka penggambaran tokoh, latar, 
konflik dan hal lainnya juga diidentikkan, 
elemen – elemennya pasti ada kemiripan, 
teks tersebut bisa dianggap sebagai tanda 
yang dapat dimaknai dan diinterpretasi 
maksudnya. Kesamaan yang dimaksud ini 
secara visual, namun karena karya sastra 
ada batasnya (keterbatasnnya), maka 
kesamaannya tentu tidak sempurna jika 
dipersamakan dengan teori cermin mirror..  
D.  Analisis 
1. Kesimetrian Dialog 
Dialog adalah sumber penjelasan 
terkait berbagai hal yang nampaknya 
memiliki unsur simetri. Dari dialoglah 
kemudian dapat terungkap banyak 
penjelasan perihal kemiripan, suatu 
kesimetrian. 
No. Hal yang simetri Keterangan 
1 Kondisi badan Senin I - X, kondisi tubuh keempat tokoh sama. 
Kondisi badan, suasana dan mood orangtua dapat 
berubah secara otomatis karena surat anaknya 
(sehat sakit sekarat meninggal) 
2 Tir dan Lir mempunyai alur 
kabar yang serupa  
Alur sama dalam surat berisi : 
malapetaka penyakit keinginan berkumpul 
jadwal kepulangan hambatan pulang 
persetujuan ide panti jompo  tingkat keparahan 
penyakit kabar kematian. 
3 Komposisi surat. Persamaan dari dua surat berbeda tampak pada 
penulisan dan gaya bahasa yang Tir dan Lir 
gunakan. Bermakna sama dengan pemilihan kata 
berbeda. Serta jadwal kedatangan surat yang sama. 
4 Pemilihan surat mana yang Kesimetrian akan tampak atas dasar bagaimana 
34 | J U R N A L  I L M U  B U D A Y A  
  V o l u m e  4 ,  N o m o r  1 , J u n i  2 0 1 6 ,  I S S N : 2 3 5 4 - 7 2 9 4  
 
 
ingin dibaca terlebih dahulu Mab memilih surat dengan teknik yang seimbang. 
Contoh senin I : surat datang Tir lalu Lir, kemudian 
Lir lalu Tir untuk surat balasan,  dst. 
 
2. Keseimetrian Latar 
a. Latar Waktu 
Dalam naskah drama Tir & Lir, aksi 
yang ditampilkan berdurasi berhari – hari, 
atau bahkan berbulan – bulan sebab 
dituliskan pada dialognya yang berupa teks 
samping bahwa kisah ini bermula di senin 
pertama hingga senin kesepuluh, yang 
berarti ada setidaknya sekitar dua bulan 
dua minggu kisah ini berlangsung. 
Beruntungnya ada yang disebut konvensi 
semacam persetujuan / tradisi yang 
menjamin bahwa adanya selang singkat 
atau jeda dalam pertunjukkan drama, atau 
kalau dalam bentuk naskah, ada jeda yang 
biasanya ditandai oleh teks samping yang 
bisa menyimbolkan berlalunya beberapa 
jam dan minggu. 
Dalam naskah ini, aksi yang 
dimunculkan hanyalah aksi di hari senin. 
Oleh karena itu, untuk menandai 
berlalunya hari – hari lain selain senin, ada 
teks samping yang dibuat pengarang di 
lembaran baru yang ditulis dengan huruf 
balok sebagai penanda misalnya PREMIER 
LUNDI, DUEXIEME LUNDI, TROISIEME 
LUNDI yang berarti senin pertama, senin 
kedua, senin ketiga dan seterusnya hingga 
senin kesepuluh. Selain itu, dalam tiap hari 
seninnya pula pengarang membagi dua 
waktu matin dan Après – midi, yang 
memisahkan dua kejadian penting yakni 
menerima surat di pagi hari dan 
menuliskan surat balasannya pada sore 
hari.  
Pagi Sore Ket. 
Menerima dan 
Membaca surat 
Menulis dan Mengirim 
surat.  
 
Proses kegiatan seimbang, dimana 
para tokoh diestimasikan menjalani 
aktivitas yang seimbang antara pagi 
dan sore 
Hal ini terus berlangsung hingga di senin 
kesepuluh, hanya saja di senin terakhir tak 
lagi ditampilkan bagian sore hari sebab 
para tokohnya sudah meninggal. 
b. Latar Tempat 
Sebagai bahan bacaan sastra, latar 
tempat kejadian peristiwa ini terletak pada 
keterangan yang diberikan oleh penulis 
naskah lakon dan dalam imajinasi 
pembaca. Seperti diketahui bahwa sifat 
dari naskah lakon bisa berdiri sendiri 
sebagaibahan dasar dari pertunjukan dan 
bisa pula sebagai bahan bacaan sastra. 
Nampaknya drama Tir dan Lir ini 
begitu mengikuti satu kesatuan tempat 
menurut Aristoteles, sebab jika 
dipentaskan karya ini, aksi dan kegiatan 
para tokoh hanya berlangsung di satu 
tempat saja, yakni kamar Mub dan Mab 
yang berisikan empat tempat tidur, sebuah 
kursi dan meja lampu yang terletak 
diantara dua tempat tidur Mub dan Mab, 
seperti yang digambarkan di halaman awal 
pada teks samping. 
“Une chambre avec quatre lits : deux 
lits de face, et deux plus petits lits 
perpendiculaires aux deux premiers ; 
entre les deux lits de face, une table de 
nuit avec empilés dessus deux très 
gros paquets de lettres. A côté du lit de 
droite, un fauteil et un écritoire”. 
(Redonnet, 1988 : 8) 
“Sebuah kamar dengan empat tempat 
tidur : dua tempat tidur di depan, dan 
dua tempat tidur lainnya yang lebih 
kecil berhadapan sejajar pada dua 
tempat tidur yang pertama; diantara 
dua tempat tidur yang didepan, 
terdapat sebuah meja lampu yang 
dibawahnya berisi penuh dua paket 
besar surat – surat. Disamping tempat 
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tidur bagian kanan, ada sebuah sofa 
dan meja menulis”. 
Melalui dialog para tokoh, sebenarnya 
ada banyak tempat – tempat lain 
berlangsungnya kejadian lain. Hanya saja 
uniknya dalam kisah drama ini hanya dua 
tokoh yang berada dalam scene babak 
permainan berlangsungnya drama, dua 
tokoh utama lainnya yang menjadi judul 
buku Tir dan Lir, kisah dan alur 
kehidupannya diketahui dengan jelas dan 
nyata hanya melalui surat – surat yang 
mereka kirimkan, juga melalui dialog dari 
Mub dan Mab, akan tetapi wujud tokohnya 
tak pernah muncul dalam mise en scene. 
Oleh sebab itu, tempat - tempat yang 
sering mereka bicarakan dalam surat 
mereka tidak akan menjadi latar tempat 
yang ditampilkan atau dipentaskan jika 
saja drama ini diwujudkan dalam 
pementasan.  
Proses ini mencerminkan bagaimana 
kesimetrian, keteraturan dan keharmonisan 
ada sampai pada saat – saat (waktu) 
mereka melakukan rutinitas. Pengarang 
terus konsisten membuat keteraturan yang 
seimbang pada setiap persitiwa karena 
selain demi alasan keseimbangan, 
kesimetrian waktu ini juga membuat alur 
drama ini menjadi unik dan khas tetapi 
dikemas tetap menarik dan tidak monoton. 
Sedangkan untuk kesimetrian latar 
tempat, dapat kita amati dari tata letak 
properti atau peralatan yang juga 






Dari gambar diatas menurut tata letak 
yang dituliskan pada teks samping, 
kesimetrian begitu nampak dengan dua 
tempat tidur yang diletakkan 
perpendiculaires berhadapan tegak lurus 
dengan dua tempat tidur lainnya, ditengah 
– tengah terdapat meja lampu yang 
dibawahnya merupakan tempat Mub dan 
Mab meletakkan surat – surat mereka yang 
punya akses mudah agar bisa kembali 
dibaca. Kemudian disebelah tempat tidur 
Mub ada sofa dan meja menulis (sering ia 
gunakan pada awal cerita saat kondisinya 
masih belum memburuk). 
1. Teknik Penyajian Cerita 
Pengarang menyajikan cerita dengan 
banyak bingkai – bingkai cerita lain 
didalamnya. Ia memanfaatkan teks 
samping yang juga merupakan tampilan 
babak (eksposisi) sebagai cerita primer dan 
membuat banyak bingkai lain sebagai 
cerita sekundernya. Dibabak eksposisi 
ditampilkan tata letak perabotan, susunan 
yang tidak berubah sejak awal 
pertunjukkan yang telah memberikan 
banyak penjelasan dan gambaran mengenai 
setidaknya berbicara tentang hal apa yang 
akan dipentaskan.  
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Tidak hanya diawal kisah, teks 
samping dalam drama ini ada ditiap bagian 
yang sepertinya menjadi penanda / 
pemisah dari persitiwa satu ke peristiwa 
lainnya pada periode tertentu. Misalnya 
setiap hari senin dan dalam hari senin di 
waktu pagi dan sore hari. Teks samping 
yang hadir seringkali sangat singkat berisi 
hanya bagaimana posisi Mub dan Mab saat 
itu. Hal tersebut yang mendasari penulis 
meyakini bahwa teks samping inilah yang 
merupakan penjelasan atas cerita sekunder 
(bingkai – bingkai) yang muncul setelah 
cerita primer. 
Jika diuraikan secara ringkas dalam 
naskah drama Tir & Lir yang menjadi 
cerita primer (recit – cadre) adalah yang 
juga merupakan teks samping karena 
dalam teks ssamping ini diketahui 
bagaimana latar suasana, tempat serta 
segala perabotan yang digunakan dimana 
semua hal ini nampaknya tidak ada yang 
berubah sejak awal pertunjukan hingga 
selesai: 
“Une chambre avec quatre lits : deux 
lits de face, et deux plus petits lits 
perpendiculaires aux deux premiers; 
entre les deux lits de face, une table de 
nuit avec empiles dessus deux très 
gros paquest de lettres. A côté du lit de 
droite, un fauteuil et un écritoire”. ( 
Redonnet, 1988 : 8) 
“ Sebuah kamar dengan empat tempat 
tidur : dua tempat tidur di depan, dan 
dua tempat tidur lainnya yang lebih 
kecil berhadapan sejajar pada dua 
tempat tidur yang pertama; diantara 
dua tempat tidur yang didepan, 
terdapat sebuah meja malam (meja 
lampu) yang dibawahnya berisi penuh 
dua paket besar surat – surat. 
Disamping tempat tidur bagian kanan, 
ada sebuah sofa dan meja menulis ”. 
Kemudian cerita sekunder ( recit – 
encadre ) bingkai – bingkai lain seperti 
yang telah dikemukakan di bab kedua yang 
disebut dalam buku savoir lire adalah “ a 
tiroir ” yang berarti “berlaci” muncul 
setelah bingkai pertama. 
 
Sebab melihat penjelasan teks 
samping yang ada di bagian paling awal 
itulah yang menjadi acuan lahirnya banyak 
bingkai lain (cerita sekunder), disebutkan 
bahwa ruangan tersebut terdiri dari empat 
tempat tidur, dua tempat tidur lebih besar 
terletak berhadapan lurus sejajar dengan 
dua tempat tidur yang lebih kecil. Latar 
tersebut adalah apa yang ingin 
digambarkan oleh pengarang lalu 
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kemudian melihat korelasinya dengan 
cerita sekunder pada hari – hari senin yang 
lahir melalui teks samping dari senin 
pertama hingga senin kesepuluh. 
Bahwa dari satu bingkai yakni 
gambaran latar, kemudian menghasilkan 
bingkai – bingkai berikutnya yang 
berisikan bagaimana Mub dan Mab 
menjalani kehidupannya di hari senin. 
Secara garis besar teknik penyajian yang 
tampak ini serupa dengan la mise en 
abyme yang berarti “ ditempatkan di 
jurang”, Istilah ini awalnya berkembang 
dari penulis Perancis André Gide. Dari 
senin pertama hingga senin kesepuluh 
dapat dilihat dari kondisi para tokoh yang 
semula lumayan baik, kurang baik, tidak 
baik, sakit, sakit parah, tak tersembuhkan 
hingga berujung pada kematian.  
Selain itu, pengarang membuat 
penyajian lebih bervariasi lagi dengan 
teknik cerita berbingkai jenis kedua yakni 
mempunyai kisah yang mirip satu sama 
lain. Kisah orangtua, Mub & Mab identik, 
sangat mirip dengan kisah anak mereka, 
Tir dan Lir.  
E. Kesimpulan 
Kesimpulan yang dapat ditarik adalah 
sebagai berikut: 
Dalam menganalisa naskah drama Tir 
& Lir ditemukan unsur – unsur intrinsik 
yang memperlihatkan kesimetrian berupa 
kesamaan – kesamaan hal yang sepadan, 
seimbang dan teratur berupa karakter, 
gambaran dan kondisi fisik, ujaran, 
tindakan, alur peristiwa atau kejadian serta 
latar waktu dan tempat, juga teknik 
penyajian cerita yang ditampilkan dalam 
naskah tersebut serupa dengan prinsip 
simetri.  
Semua analisa ini akan berakhir pada 
makna yang jelas tersirat dari drama ini 
yakni sebuah kesimetrian. Kesimetrian 
dalam sebuah karya sastra memang 
bukanlah hal baru, wajar saja sebab selama 
ini sepertinya konsep simetri sering 
digunakan dalam bidang manapun, tak 
terkecuali sastra, yang tujuannya adalah 
ingin menciptakan hal yang selaras dan 
seimbang, agar karya itu sesuai dengan 
konsep keindahan primordial barat. Sebab 
sesuatu yang terbungkus dengan keindahan 
pada dasarnya lebih cepat menarik orang 
untuk mengetahui lebih lanjut apa yang 
terkandung didalamnya. 
Artinya istilah don’t judge a book by 
the cover tidak sepenuhnya bermakna 
negatif, pasalnya tak bisa dipungkiri 
tampilan dan penyajian awal sangatlah 
berpengaruh dan akan memberikan kesan 
pertama sebelum benar – benar sampai 
pada apa yang ingin disampaikan.  
Kisah, struktur dan penyajian yang 
teratur, seimbang namun rapuh dalam 
naskah mengisyaratkan bagaimana konsep 
simetri dalam kisah yang absurd ini dapat 
berjalan dengan baik dan tidak 
membosankan layaknya lambang sama 
dengan “ = ” , lurus, sejajar, teratur dan 
simetri namun tak pernah menyatu. Mub, 
Mab, Tir dan Lir mempunyai alur 
peristiwa, kejadian dan kondisi yang sama 
namun hingga akhir kisahnya mereka tak 
kunjung bertemu dan bersatu kembali 
seperti yang selalu mereka rencanakan. 
Interaksi simetri mengirimkan pesan 
bahwa “we are all the same” sementara 
sebaliknya, asimetri mengirimkan pesan “I 
am special: better than you”. Jadi, jelaslah 
bahwa hubungan para tokoh dalam drama 
ini adalah interaksi simetri yang 
menghasilkan hubungan yang setara, sama 
atau sebanding, tetapi bukan suatu 
hubungan yang kuat berdasarkan asimetri. 
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Abstract 
Translation is essentially an activity of reproducing equivalent signs in terms of language, culture, and the 
message and its effect. Seen from from the main elements in translation, which are a messenger or a 
writer, a message or a text, a translator, and the recipient, then the activity of translation requires an 
approach that can reach out to those four elements. This article is an overview of the approaches that can 
be done to produce a good translation. The proposed approaches are intertextual studies, hermeneutics 
and reception aesthetics. Translating with these three approaches not only pay attention to the relationship 
between the existing code in the text, but also the relationship between the messenger or the author, and 
the recipient or reader, with the involvement of the context that surrounds the author of the source 
language and target language readers. In addition, the translator as a mediator is also taken into account 
by promoting empathy with the author, and by maintaining at the same time the identity of the translator, 
who plays the role as reader of the target language as well. 
 
Key words : translation , intertextuality , hermeneutics , reception aesthetics , context , identity . 
 
A. Pendahuluan  
Di dalam kehidupan kita sehari-hari, 
kita tidak pernah lepas dari kegiatan yang 
disebut ‘penerjemahan’, baik kita sebagai 
pelaku atau pun sebagai pengguna jasanya. 
Penerjemahan kita jumpai ketika menonton 
film, menonton berita, membaca buku, 
bahkan sampai pada komunikasi yang paling 
biasa kita lakukan di rumah dengan anak-
anak.  
Unsur utama dalam penerjemahan 
adalah penyampai pesan atau penulis, teks 
atau pesan, penerjemah, dan penerima 
pesan. Interaksi yang terjadi antar unsur 
tersebut disebut proses penerjemahan. 
Proses ini bisa berjalan sangat rumit ketika 
pesan yang akan dialihbahasakan 
mengandung kode-kode yang tidak 
ditemukan padanannya di dalam bahasa 
sasaran. Untuk memecahkan kode tersebut 
seorang penerjemah melakukan berbagai 





Artikel ini membahas penerjemahan 
dikaitkan dengan berbagai pendekatan yang 
dapat dilakukan oleh seorang penerjemah 
agar hasil terjemahannya berkualitas. 
Pendekatan-pendekatan yang dimaksud 
adalah: pendekatan intertekstual, 
hermeneutik, dan estetika resepsi. 
1. Sekilas tentang penerjemahan 
Pentingnya penerjemahan di era global 
ini tidak diragukan lagi. Ketika hubungan 
antar manusia semakin cair karena 
perkembangan teknologi informasi yang 
sangat pesat, pada saat yang sama 
penerjemahan berpartisipasi menjadi 
jembatan penghubung komunikasi antar 
bahasa, antar bangsa, antar budaya. 
 Menurut Nida penerjemahan adalah 
attemps to reproduce equivalence (upaya 
mereproduksi kesepadanan). Kesepadanan 
(equivalence) dalam penerjemahan oleh 
Nida digolongkan ke dalam dua jenis, yaitu: 
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a. Formal equivalence, atau kesepadanan 
yang berorientasi pada bahasa sumber 
untuk menampilkan sebanyak mungkin 
bentuk dan isi teks asli, jadi sifatnya 
sedikit banyak literal, dan 
b. Dynamical equivalence, yang lebih 
mengarahkan pada kesepadanan efek 
terhadap penerima atau kesepadanan 
pada respon yang diharapkan. Bentuk 
dapat saja berubah, namun sedapat 
mungkin setara. (Nida, 1964: 165-167) 
Pada jenis kesepadanan yang ke dua, 
Nida menyiratkan pentingnya pemahaman 
akan budaya si pengguna BSa. Bentuk dapat 
saja berubah karena sistem kebahasaan dan 
kemasyarakatan yang sangat berbeda antara 
BSu dan BSa, namun efek yang sepadanlah 
yang menjadi tujuan utama. Sejalan dengan 
Nida, Larson (1984) dalam bukunya 
Meaning Based Translation: A Guide to 
Cross-Language Equivalence, 
menganjurkan pencapaian ekivalensi yang 
bergerak dari kesepadanan bentuk hingga ke 
kesepadanan struktur semantik. Menurutnya 
makna (meaning) harus ditransfer, dan 
dipertahankan untuk tetap konstan, dengan 
memerhatikan kesesuaian antara BSu dan 
BSa pada aspek leksikal, struktur 
grammatikal, dan fonologis. Schneider (  
2007: 15-16), meskipun membagi definisi 
penerjemahan ke dalam dua pernyataan, 
namun sebenarnya menegaskan bahwa 
penerjemahan harus dilihat sebagai proses 
mereproduksi kesepadanan di antara dua 
bahasa, sekaligus sebagai lalu-lintas 
komunikasi antara dua budaya: 
a. Übersetzung wird als ein Vorgang 
dargestellt, durch den Äquivalenzen 
zwischen zwei Sprachen hergestellt 
wird. 
b. Übersetzung wird als ein Verkehr 
zwischen zwei Kulturen angesehen. 
 
a. Penerjemahan digambarkan sebagai 
sebuah kegiatan yang menghasilkan 
kesepadanan-kesepadanan antara dua 
bahasa. 
b. Penerjemahan dianggap sebagai lalu-
lintas pertukaran dua budaya (pen.) 
Wolfram Wills mendefinisikan 
penerjemahan sebagai kegiatan yang 
berorientasi, baik pada teks BSu maupun 
pada teks dan pembaca teks BSa dan terikat 
secara situasional, harus memiliki fungsi 
yang jelas, dilakukan dengan penuh 
kesadaran, terencana dengan baik dan dapat 
dikontrol, serta bertujuan memungkinkan 
terbangunnya saling pengertian antar 
penutur bahasa dan kelompok kultural yang 
berbeda: 
Übersetzen ist eine sowohl auf den 
Ausgangstext als auch auf den Zieltext-
Leser/- Leserschaft gerichtete, situativ 
eingebundene Tätigkeit, die 
funktionsbestimmt ist, bewußt, planmäßig 
und kontrollierbar abläuft und den Zweck 
hat, Verständigung zwischen den 
Angehörigen verschiedener Sprach-, 
Kommunikations- und Kulturgemeinschaften 
zu ermöglichen (1996: 3). 
Penerjemahan adalah kegiatan yang 
berorientasi baik pada teks sumber, maupun 
pada teks bahasa sasaran atau pembaca teks 
bahasa sasaran. Kegiatan ini terikat secara 
situasional, jelas fungsinya, , terencana dan 
terkontrol, serta memiliki tujuan tertentu, 
yaitu membangun terciptanya saling 
pengertian di antara masyarakat-masyarakat 
penutur bahasa dan budaya yang berbeda 
(pen.).  
Prinsip ekivalensi atau kesepadanan 
bagi Wills dianggap masih harus dijelaskan 
lagi, karena menurutnya kesepadanan 
bersifat kreatif, sehingga kita tidak dapat 
memaknainya secara ontologis, melainkan 
situasional. Sebagai contoh ia menunjuk 
karya sastra sebagai jenis teks yang khas. Ia 
mempertanyakan ukuran kesepadanan yang 
dituntut oleh pihak mana yang harus 
dipenuhi ketika kita menerjemahkan karya 
sastra, penerbitkah, penuliskah, 
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penerjemahkah, pembaca teks BSa kah, atau 
semangat zaman tertentu? Wills (1996: 16-
28), berangkat dari pengalaman empirisnya, 
mengatakan bahwa penerjemahan adalah 
proses membuat keputusan, untuk itu 
penerjemah dibantu oleh beberapa 
pertanyaan untuk menuntunnya bekerja, 
yaitu: mengapa dan untuk apa sebuah teks 
harus diterjemahkan; apa temanya dan 
ditujukan pada pembaca yang mana; 
bagaimana menyusun teks tersebut secara 
semantis, fungsional, pragmatis dan retoris-
stilistis?.  
Dari beberapa definisi mengenai 
penerjemahan yang telah disampaikan, dapat 
disimpulkan, bahwa penerjemahan pada 
dasarnya adalah suatu aktivitas 
mereproduksi tanda dengan memerhatikan 
kesepadanan, baik itu dari segi kebahasaan, 
kebudayaan, maupun pesan dan efeknya.  
Namun, Venuti (1992: 2 – 11) melihat 
kompleksitas penerjemahan lebih jauh lagi 
dengan mempertimbangkan aspek ideologis. 
Menurutnya penerjemahan kontemporer 
lebih mengedepankan kewajiban untuk 
merefleksikan kembali kepribadian 
pengarang dan intensi atau makna esensial 
dari teks, sehingga fokus perhatian hampir 
sepenuhnya pada penulis. Akibatnya, secara 
tidak disadari akan terjadi marjinalisasi 
kultural terhadap bahasa dan budaya 
sasaran. Saran Venuti adalah penggunaan 
strategi penerjemahan yang dapat 
menampilkan hasil akulturasi, yaitu strategi 
penerjemahan yang memerhatikan kelas, 
jender, orientasi seksual, ras, etnis, politik, 
dan bangsa. Untuk itu harus diantisipasi 
terjadinya penghilangan atau penambahan, 
serta efek-efek lain yang mungkin muncul. 
Hampir sejalan dengan pendapat 
Venuti, namun dikaitkan dengan kondisi di 
era global ini, pernyataan Bassnett mengenai 
penerjemahan cukup mengejutkan. Ia 
mengatakan bahwa: 
Today the movement of peoples around the 
globe can be seen to mirror the very 
process of translation itself, for translation 
is not just the transfer of texts from one 
language into another, it is now rightly 
seen as a process of negotiation between 
texts and between cultures, a process 
during which all kinds of transactions take 
place mediated by the figure of the 
translator (2002: 6) 
Dalam pernyataannya tersebut Bassnett 
ingin menunjukkan, bahwa ada pergeseran 
dalam menyikapi penerjemahan seiring 
dengan berubahnya sifat hubungan antar 
manusia sekarang ini. Penerjemahan tidak 
lagi memegang prinsip equivalence atau 
kesepadanan sebagai hal yang utama, justru 
sebaliknya, menempuh proses negosiasi dan 
transaksi antar bahasa dan antar budaya 
melalui mediasi seorang penerjemah. 
Konsekuensi dari kenyataan tersebut adalah 
terjadinya gejala penghilangan dan 
pengkhianatan (there has been lost and 
betrayed) karena ada pergeseran atau 
penggeseran bobot (the shift of emphasis). 
Namun di sisi lain Bassnett (ibid,: 1) juga 
melihat gejala, bahwa globalisasi 
menghidupkan kembali minat pada 
pencarian budaya asal dan jati diri, serta 
keinginan untuk mencari jawaban atas  
pertanyaan tentang identitas. (Bassnett & 
Triedi, 2002: 1 – 15) 
Masalah penggambaran identitas 
melalui penerjemahan, seperti yang telah 
dikemukakan oleh Bassnett, dibahas secara 
khusus oleh Cronin dalam bukunya 
Translation and Identitty (2006). Cronin 
berangkat dari argumen bahwa kontak 
bahasa dan perubahan bahasa bukanlah 
suatu proses yang naif, karena bahasa itu 
sendiri terhubung sangat erat dengan apa 
yang membuat manusia berbeda antara satu 
dengan yang lainnya, dan penerjemahan 
dapat menjadi sentral dalam kaitannya 
dengan segala upaya untuk mengangkat 
masalah identitas dalam masyarakat manusia 
(Cronin, 2006: 1-3).  
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Pergeseran cara pandang terhadap 
penerjemahan terlihat jelas dari pergeseran 
tugas yang dibebankan kepada penerjemah. 
Nida mensyaratkan keparipurnaan 
pengetahuan, baik mengenai BSu maupun 
BSa, mengenal secara dekat permasalahan 
yang dibicarakan, memiliki empati terhadap 
penulis teks sumber dan isinya, dan 
memiliki kemampuan stilistika dalam BSa:  
The ideal role of the translator calls for a 
person who has complete knowledge of both 
source and receptor languages, intimate 
acquaintaince with the subject matter, 
effective empathy with the original author 
and the content, and the stylistic facility in 
the receptor language. (Nida, 1964: 153).  
Nida masih sangat berorientasi pada 
penulis teks asli dan teks BSu.  Newmark 
(1988), seperti yang dikutip oleh Ida Bagus 
Putra Yadnya,  kemudian menggeser 
orientasi penerjemahan ke teks dan pembaca 
BSa dengan mempertimbangkan adanya 
implikasi budaya dalam terjemahan yang 
kemunculannya dapat berbentuk lexical 
content (muatan leksikal),  sintaksis bahkan  
ideologi dalam budaya tertentu. Karena itu 
penerjemah menurutnya harus menentukan 
tingkat kepentingan yang diberikan pada 
aspek-aspek budaya tertentu dan sampai 
sejauh mana aspek-aspek tersebut perlu atau 
diinginkan untuk diterjemahkan ke dalam 
bahasa sasaran (Yadnya, 2006: 7- 9). 
Newmark menilai bahwa sebuah teks yang 
akan diterjemahkan dapat ditarik ke sepuluh 
arah dalam analisis sebelum dialihkan.  
Dinamika penerjemahan ini digambarkan 













Teks digambarkan sebagai lingkaran 
yang berada tepat di tengah. Anak-anak 
panah yang mengarah ke luar teks 
menunjukkan aspek-aspek yang dikandung 
teks, yang dapat dipilih untuk diprioritaskan 
sebagai fokus dalam penerjemahan. Gambar 
tersebut menunjukkan bahwa penerjemahan 
menurut Newmark ditentukan oleh cara 
pandang atau pendekatan yang diterapkan 
terhadap teks sebagai poros. Newmark 
memosisikan the truth sebagai hal yang 
harus diutamakan, sehingga diletakkan di 
atas tengah, namun penerjemah berada pada 
posisi paling bawah dalam satu poros 
dengan the truth. Hal itu bisa berarti, bahwa 
tugas penerjemah adalah mengupayakan 
kebenaran, namun apa yang dimaksud 
dengan kebenaran ini, kebenaran dari sudut 
43 | J U R N A L  I L M U  B U D A Y A   
    V o l u m e  4 ,  N o m o r  1 , J u n i  2 0 1 6 ,  I S S N  2 3 5 4 - 7 2 9 4  
 
pandang siapa, dan sejauh mana  kebenaran 
tersebut harus direproduksi? 
Dari pemaparan tentang teori-teori 
penerjemahan di atas dapat disimpulkan 
bahwa kegiatan penerjemahan bersifat 
intertekstual, karena tidak hanya bergerak 
dari TBSu ke TBSa saja, namun melibatkan 
juga teks-teks yang ada sebelumnya 
(berkaitan dengan pengarang dan konteks), 
dan teks yang akan datang (teks terjemahan/ 
TBSa), yang mengacu pada pembaca. 
Berikut adalah penjelasan tentang prinsip-
prinsip intertekstualitas, yang dapat 
dijadikan acuan untuk melakukan 
penerjemahan.  
2. Intertekstualitas 
Konsep intertekstualitas berawal dari 
pemikiran Bakhtin, seorang pakar sastra dari 
Rusia, yang melahirkan konsep Dialogisme. 
Dialogisme menurut Bakhtin adalah elemen 
inti dari semua bahasa, yang berupa 
interaksi linguistik dari setiap individu atau 
kelompok dalam konteks sosial tertentu. 
Bahasa, menurutnya, selalu dilihat dalam 
dimensi sosial, yang merefleksikan dan 
mentransformasikan ide-ide atau pemikiran  
kelas, institusi, kebangsaan dan kelompok. 
Peristiwa diskursif  yang khas selalu 
berhubungan bukan saja dengan relasi-relasi 
kelas antara pengirim dan penerima, namun 
juga dengan fenomena-fenomena kehidupan 
sosial, bahkan dengan berita-berita aktual 
setiap saat. Inti dari pernyataan tersebut 
adalah bahwa, aspek paling krusial dari 
bahasa adalah respon terhadap ujaran yang 
telah ada sebelumnya dan terhadap pola-
pola makna dan pola evaluasi yang akan 
datang. Oleh sebab itu semua ujaran selalu 
bersifat dialogis, karena makna dan 
logikanya bergantung pada apa yang pernah 
atau telah diucapkan sebelumnya dan 
bagaimana hal itu akan diterima oleh pihak 
lain. Pihak lain, atau otherness dalam bahasa 
adalah konsep terpenting dari dialogisme 
Bakhtin (Allen, 2004: 8-21), seperti yang ia 
kemukakan: 
The speaker is not Adam, and therefore the 
subject of his speech itself inevitably 
becomes the arena where his opinions meet 
those of his partners (in a conversation or 
dispute about some everyday event) or other 
viewpoints, world view, trends, theories, and 
so forth (in the sphere of cultural 
communication). World views, trends, 
viewpoints, and opinions always have verbal 
expression. All this is others‘ speech (in 
personal or impersonal form), and cannot 
but be reflected in the utterance. The 
utterance is addressed not only to its object, 
but also to others‘ speech about it. (ibid.: 
21) 
Istilah Intertekstualitas diperkenalkan 
oleh Julia Kristeva di akhir tahun 60-an. 
Teori Intertekstualitas yang dikembangkan 
oleh Kristeva sebenarnya merupakan hasil 
penelaahannya terhadap konsep Bakhtin 
mengenai Dialogisme.  Pembacaan Julia 
Kristeva terhadap konsep Bakhtin 
melahirkan aksen baru yang sangat 
menentukan. Kristeva tidak lagi 
membedakan antara teks monologis dan 
polilogis, melainkan menegaskan konsep 
intertekstualitas sebagai ciri utama teks, 
terutama teks sastra. Menurutnya, setiap teks 
otomatis bersifat intertekstual, dan 
karenanya selalu produktif, artinya, si 
penulis sebagai subjek yang memiliki 
intensi, menghilang, sehingga teks menjadi 
ruang proyeksi bagi permainan intertekstual. 
(Van Helt, 2003:3). Teks adalah praksis 
sekaligus produktifitas, yang oleh Kristeva 
diartikan bahwa teks tidak pernah 
menampilkan makna yang jelas dan stabil, 
karena ia merepresentasikan konflik-konflik 
dialogis masyarakat melalui makna kata-
kata. Jadi intertekstualitas tidak hanya 
melihat sebuah teks melalui kemunculannya 
dari teks sosial saja, namun juga kelanjutan 
keberadaannya di dalam masyarakat dan 
sejarah. Sebagai konsekuensi atas 
pandangan tersebut, struktur dan makna teks 
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lalu tidak dapat lagi dianggap melulu 
sebagai ciri spesifik teks yang bersangkutan.  
Pernyataan Kristeva tersebut menurut 
Allen (2004: 37) menjelaskan, bahwa teks 
tidak memiliki kesatuan makna dalam 
dirinya, ia selalu terhubung dengan proses 
sosial dan kultural yang berkelanjutan, 
dengan kata lain makna selalu pada saat 
yang bersamaan berada di dalam sekaligus 
di luar teks.  Sebagai contoh Kristeva 
mengambil cuplikan kalimat pembuka 
sebuah novel yang ditulis oleh Mary 
Shelley yang berjudul The Last man (1826). 
Kalimat tersebut berbunyi: England,  seated 
far north in the turbid sea, now visits my 
dreams in the semblance of a vast and well-
manned ship, which mastered the winds and 
rode proudly over the waves. Gagasan 
tentang Inggris sebagai bangsa yang hebat, 
dengan kekuasaan atas dunia adalah 
ideologeme yang terkandung dalam kalimat 
tersebut, dan dalam novel yang 
bersangkutan secara umum.  Ideologeme itu 
sekaligus membawa pembaca ke luar teks, 
yaitu ke representasi ideologis dari negara 
Inggris di akhir periode Viktorian. Menurut 
Kristeva, retorika yang  imperialistik 
tersebut adalah murni milik Mary Shelley, 
namun acuan kalimat itu adalah wacana 
yang berkembang dalam masyarakat dan 
budaya Inggris pada abad 19. (ibid.:  38) 
Kristeva mengilustrasikan bahwa teks 
(karya sastra) berada pada titik persilangan 
antara dua poros, yaitu poros horizontal dan 
poros vertikal. Poros horizontal 
menggambarkan hubungan antara teks 
dengan pengarang dan pembacanya. 
Sedangkan poros vertikal menggambarkan 
hubungan sinkronik teks dengan teks-teks 
lain yang telah ada sebelumnya, atau bahkan 
dengan teks-teks yang akan datang, seperti 
















Prinsip intertekstualitas sebenarnya 
mirip dengan dasar pijakan Hermeneutika, 
yang dikenal sebagai metode untuk 
memahami dan menginterpretasi teks 
(Glϋck, 1993:244). Berikut adalah 
penjelasan singkat tentang prinsip-prinsip 
hermeneutika. 
3. Hermeneutika 
Friedrich Schleiermacher (1768-1834) 
dianggap sebagai Bapak Hermeneutika. 
Menurutnya, manusia dalam kegiatan 
membaca suatu teks sebenarnya melakukan 
sekaligus kegiatan memahami (Verstehen) 
dan menginterpretasi. Kedua kegiatan 
tersebut melibatkan faktor objektif dan 
subjektif. Artinya, Memahami adalah 
menganalisis dengan empati dan dengan 
ilmu linguistik. Lalu interpretasi dibangun di 
atas pemahaman, dan hal itu meliputi 
peristiwa gramatikal dan psikologis. 
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Pemikiran Schleiermacher 
memengaruhi seorang ahli sejarah, psikolog, 
sosiolog, dan filsuf Wilhelm Dilthey (1833-
1911).  Dilthey menyebut proses 
pemahaman dan interpretasi sebagai 
hermeneutischer Zirkel (hermeneutic circle), 
yaitu proses pemahaman yang berjalan di 
antara hal yang implisit dan yang eksplisit. 
Menurut Dilthey, teks dan tindakan adalah 
produk suatu masa, begitu pula dengan 
ungkapan-ungkapan individual. Makna 
dibatasi oleh sudut pandang pengarang, serta 
merefleksikan suatu periode historis dan 
sebuah konteks sosial. 
Salah satu Pemikir hermeneutika abad 
20 adalah Hans Georg Gadamer (1900-
2002). Ia berpendapat bahwa linguistik  
menegaskan kesatuan yang sangat mendasar 
antara bahasa dan eksistensi manusia. Oleh 
karena itu,  pemahaman dan interpretasi 
tentang dunia ini tidak pernah bebas dari 
prasangka. Dalam bukunya yang berjudul 
Wahrheit und Methode (Truth and Method), 
Gadamer menegaskan bahwa hermeneutika 
bukanlah metode untuk menentukan 
kebenaran, melainkan sebagai praksis 
membaca teks sambil berusaha untuk 
memahami keadaan-keadaan yang dapat 
membuat kebenaran menjadi mungkin 
(Wiercinski, 2012:4). Menurutnya, kegiatan 
memahami  bukan hanya berarti 
menambahkan suatu pendapat ke dalam cara 
kita memandang dunia ini dan dunia di 
sekitar kita, namun memahami juga berarti 
mengubah pandangan kita.  Gadamer 
berpendapat bahwa pemahaman terjadi di 
antara deskripsi atau penjelasan dan 
interpretasi. Pemahaman adalah sebuah 
bentuk partisipasi. Artinya, pemahaman 
bersifat historis, dan hal itu melekat pada 
bahasa.  
Dari pemikiran ketiga pakar 
hermeneutika tersebut dapat ditarik 
kesimpulan bahwa, hermeneutika 
menghubungkan pengarang, teks, dan 
pembaca.  Pembaca sebagai subjek yang 
memaknai (memahami dan 
menginterpretasi) teks, melihat sebuah teks 
sebagai kesatuan dari struktur internal 
(bahasa/ gramatika, genre), dan struktur 
eksternal (konteks historis, sosiologis, dan 
psikologis).  Pemaknaan teks oleh pembaca 
tentu saja tidak akan sepenuhnya objektif, 
karena pembaca juga memiliki sudut 
pandang dan intensi sendiri, yang akan 
menentukan hasil pemaknaannya.  
Di sini terlihat adanya pertemuan antara 
Intertekstualitas dan hermeneutika. 
Intertekstualitas melihat teks dalam bingkai 
hubungan antara teks (dengan struktur 
internalnya), pengarang dengan lingkungan 
konteks yang melingkarinya, serta pembaca 
yang memberi makna. Hermeneutika juga 
memandang dengan cara yang sama, dan 
menjadikan hubungan tripartit tersebut 
sebagai metode untuk melakukan 
interpretasi.  
Pembaca bisa saja seorang penerjemah. 
Dalam kaitannya dengan penerjemahan, 
pemahaman tentang sifat  intertekstual 
sebuah teks mutlak diperlukan. Hal itu akan 
sangat membantu dalam penelusuran makna 
sebuah tanda secara historis. Namun sebagai 
pembaca yang sekaligus bertindak sebagai 
penerjemah, kesadaran akan tuntutan dan 
kebutuhan para pembaca hasil karya 
terjemahannya, tentu akan menuntunnya 
untuk memutuskan bagaimana ia akan 
menerjemahkan teks tersebut. 
4. Estetika Resepsi  
Dari sisi penerjemah, yang bertindak 
sekaligus  sebagai pembaca,  Hans Robert 
Jauβ mengembangkan teori estetika resepsi, 
yaitu teori tentang proses pembaca 
meresepsi suatu teks, terutama teks sastra. 
Menurut Jauβ, proses resepsi yang 
dilakukan pembaca berjalan dari proses 
reseptif dan komunikatif ke proses produktif 
(Jauβ, 1977:26-33). Dalam proses reseptif, 
yang terjadi pada pembaca  adalah: Neu 
sehen, genieβen, in die andere Welt der 
Phantasie gehen, die Zukϋnftige Erfahrung 
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vorgreifen, das Vergangene oder 
Verdrӓngte wieder erkennen und bewahren.  
(melihat dengan cara yang baru, 
menikmatinya, menuju ke dunia fantasi yang 
lain, menjemput pengalaman yang akan 
datang, lalu mengenali kembali, serta 
memelihara hal-hal yang telah berlalu atau 
yang telah dikesampingkan. ). 
Di dalam proses komunikatif yang 
terjadi adalah: eigentϋmliche Rollendistanz 
und Identifikation, das Unerreichbares 
genieβen, Verwirklichung seiner selbst als 
einen Prozeβ ӓsthetischer Bildung zu 
erfahren  (mengambil jarak sekaligus 
mengidentifikasi diri pada hal-hal yang 
diinginkannya, menikmati hal-hal yang tidak 
terraih, mengalami proses menjadi diri 
sendiri sebagai sebuah proses pendidikan 
estetis). 
Proses produktif terjadi ketika 
pengalaman pengarang yang mewujud ke 
dalam bentuk karya puitis, dapat menjadi 
kegembiraan bagi pembaca manakala ia 
dapat ikut mengalaminya. 
C. Kesimpulan: Penerjemahan dengan 
Pendekatan Intertekstualitas, 
Hermeneutika, dan  Estetika  
Resepsi. 
Berdasarkan penjelasan singkat 
mengenai teori-teori penerjemahan, 
intertekstualitas, hermeneutika, dan estetika 
resepsi, dapat ditarik kesimpulan, bahwa 
ketiga teori tersebut sama-sama 
menghubungkan teks dengan pengarang dan 
pembacanya. Dari hasil penelaahan terhadap 
ketiga teori tersebut dapat disusun metode 
penerjemahan yang komprehensif, yang 
langkahnya sebagai berikut ini: 
1. Mengkaji dialogisitas internal, yaitu 
melalui kajian struktural, baik itu dari 
aspek kebahasaannya (ragam bahasa dan 
ragam tulis), maupun genre teksnya.  
2. Menganalisis faktor-faktor  eksternal 
teks, yaitu pengarang dan seluruh konteks 
yang mengitarinya. 
3. Menghubungkan hasil kajian intrinsik 
dengan ekstrinsik untuk mendapatkan 
gambaran yang lebih baik mengenai teks 
yang akan diterjemahkan, baik dari segi 
isi maupun bentuk. 
4. Merancang penerjemahan setelah 
menghubungkan hasil seluruh kajian 
mengenai teks sumber dengan 
masyarakat pembaca teks bahasa sasaran. 
Dalam fase ini biasanya terjadi negosiasi 
dan transaksi untuk menentukan pilihan 
gaya penerjemahan. 
5. Menerjemahkan dengan melibatkan 
empati pada pengarang, namun tetap 
menjaga identitas diri sebagai 
penerjemah, yang berperan sekaligus 
pembaca Bsa. 
Bila langkah-langkah penerjemahan di 
atas dilakukan, pasti akan dihasilkan karya 
terjemahan yang bermutu dan berkarakter. 
Mutu di sini dikaitkan dengan keberhasilan 
mentransfer pesan maupun bentuk fisik dari 
teks sumber ke bahasa sasaran dalam bentuk 
yang mendekati teks aslinya. Sedangkan 
yang dimaksud dengan penerjemahan yang 
„berkarakter“ adalah penerjemahan yang 
mampu menampilkan penggunaan bahasa 
sasaran yang sesuai dengan karakter dan 
budaya masyarakat penutur bahasa tersebut.    
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Abstract 
 In this journal, the orientalists and orientalism in the historical perspective  will  be 
elaborated. The study of the orientalism is very complex (easterm affairs, particularly Islam)  
which is brought  about  by the motifs  such  as  religious, scientific, economical, and 
political  matters.  
 The terms orientalists and orientalism appeared in Andalusia  (Spain)  in the seventh 
century (Hijriah/ Islamic  calender) or fourteenth  century  (AD) . They gnawed  Islam by 
immersing the moslems into the misieading  school  of  thoughts  primarily  the  young  
generation  by  turning  them  away  from  their  religion  with  the  teachings  of  
materialism, and  secularism. 
 The  orientalism  development  phases are : (1) the  missionary  and anti  Islam  
started  in the sixteenth century (AD) . (2) the  studies and distribes  were in the seventeenth  
and  eighteenth centuries, (3) studies and colonialisms   were  in the  nineteenth  century  and  
the first  quarter of   the  tweentieth century (AD). (4) the study  and politics  were in the 
second half of  the  nineteenth century  (AD).  The  main  objective  of  the  orientalisms  is to 
disclose and reveal  the  symbolic  significances  of  the profound  Islamic  Cultural  
expressions,  in which  the  Arabic  language  represents  the  primary  medium. 
 
Key words  : Orientalism, development, objective, history 
 
A. Pendahuluan  
Hubungan Timur (khususnya Islam) 
dan Barat merupakan suatu hal yang tak 
pernah lepas dari kajian orientalisme. Dan 
pada dasarnya dapat dikatakan bahwa 
kalangan orientalis (yang dianggap pihak 
Barat) memahami Timur (mayoritas adalah 
Islam) sebagai suatu pemahaman dan 
analisa yang tidak berimbang, cenderung 
menyudutkan pihak yang kedua. Politik 
penjajahan yang dilakukan Barat sangat 
berpengaruh kuat dalam membentuk citra 
Barat tentang dunia Timur, khususnya 
Islam, dan analitis mereka tentang 
masyarakat-masyarakat ketimuran atau 
oriental society, maka dapat dikatakan 
dengan jelas sekali bahwa orientalisme 
mengungkapkan ciri-ciri progresif Barat 
dan menunjukkan kemandekan sosial 
masyarakat Timur khususnya Bangsa 
Arab.  
Pada intinya, Orientalisme merupakan 
suatu kajian yang dilakukan oleh para 
ilmuan Barat yang menitikberatkan pada 
ambisi geografis pada dunia Timur dan 
secara tradisional mereka menyibukkan 
diri dengan mempelajari hal-hal yang 
berbau dunia ketimuran. Latar belakang 
pengkajian orientalisme sangatlah 
kompleks. Motif-motif yang ada di 
belakang orientalisme antara lain: 
Pertama, motif keagamaan. Barat 
yang di satu sisi mewakili Kristen 
memandang Islam sebagai agama yang 
sejak awal menentang doktrin-doktrinnya. 
Misi Islam yang misalnya 
menyempurnakan millah  sebelumnya 
tentu banyak melontarkan koreksi terhadap 
agama itu. Bagi Barat, kritik Islam ini 
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perlu dijawab, agar tidak mempengaruhi 
penganut Kristen. Selain itu, konsep 
teologi Islam yang telah berhasil 
menjinakkan konsep-konsep metafisika 
Yunani sangat menarik untuk dikaji. 
Dengan mamahami Islam missionaris 




Ketika para Orientalis mendirikan 
yayasan–yayasan misionaris, hal utama 
yang menjadi tujuan mereka adalah 
menjadikan seorang Muslim pindah haluan 
kepada Kristen. Jika tujuan itu tidak 
tercapai, setidaknya seorang Muslim jauh 
dari agamanya atau bahkan kalau perlu 
menjadikannya tidak bertuhan (Atheis) dan 
sebagai penyembah materi.  Mereka juga 
menjadikan pemuda Muslim tidak bangga 
kepada Islam, menjadi orang yang ragu-
ragu terhadap kebenaran Islam dan juga 
menyerang dasar-dasar agama. Selanjutnya 
para Orientalis memoles bahwa 
sesungguhnya metodologi yang ada pada 
agama mereka lebih baik. Sebagai contoh 
adalah Teori Hermeunetika yang banyak 
dikagumi intelektual dan akademisi negara 
kita. 
Motif kedua, adalah keilmuan. Sejarah 
telah mencatat keberhasilan umat Islam 
dalam pengembangan sains dan teknologi 
dari berbagai bangsa, ketika orang Barat 
belum mempunyai apa-apa. Karena itu 
perlu menterjemahkan karya-karya 
Muslim.  
Motif ketiga, adalah persoalan 
ekonomi. Dengan perkembangan 
industrialisasi, Barat membutuhkan daerah 
jajahan dan sekaligus pasar. Peluang itu 
dilihat ada di dunia Muslim yang kala itu 
sedang terpuruk. Untuk itu Barat perlu 
                                                          
1 Dari sekian faktor penyebab lahirnya Orientalisme  
adalah faktor agama atau sentimen keagamaan. Seperti yang 
telah penulis sebutkan di atas bahwa Orientalisme dimulai dari 
pendeta–pendeta kemudian menjadi kelompok besar Orientalis, 
yang kesemuanya bertujuan untuk merusak eksistensi agama 
Islam, mengaburkan otensitasnya dan memutarbalikan 
kebenarannya. Sambil terus meyakinkan kepada orang-orang 
yang mengikutinya bahwa Islam adalah agama yang jauh dari 
kemajuan, kotor, kasar, dan sumber teroris.  
mengkaji agama, kondisi demografi, 
budaya, kultur dan politik umat Islam.  
Motif keempat, adalah politik. Islam 
bagi Barat adalah peradaban yang di masa 
lalu telah tersebar dan menguasai 
peradaban dunia dengan begitu cepat. 
Barat
2
 sebagai peradaban yang baru 
bangkit dari kegelapan melihat Islam 
sebagai ancaman langsung yang besar bagi 
kekuatan politik dan agama mereka.   
Setelah Allah Ta'ala mengutus 
Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam 
menyampaikan ajaran ilahi kepada kaum 
muslimin. Bangsa Arab khususnya dan 
kaum muslimin umumnya menjadi satu 
umat yang bersatu seperti bangunan yang 
kokoh, sebagiannya melengkapi dan 
menunjang sebagian lainnya. Kehidupan 
mulia ini membuat umat-umat non Islam 
menyimpan kebencian dan hasad. 
Mulailah orang-orang yang benci dan 
dengki dari orang-orang Yahudi dan 
Majusi menyebarkan dan memasukkan 
makar dan tipu daya mereka. Mereka 
merencanakan dengan sangat teliti dan 
matang rencana konspirasi menggoyang 
dan menghancurkan bangunan kokoh umat 
Islam tersebut. 
Pertama kali mereka menanam ranjau-
ranjau pada barisan kaum muslimin 
dengan menyelundupkan dan membuat 
makar politik, sehingga membunuh 
kholifah Utsman bin Affaan dan 
membunuh kholifah Ali bin Abi 
Tholib  sepupu Rasulullah shalallahu 
'alaihi wa sallam dan kholifah rasyid yang 
keempat. Baru kemudian terus hingga 
menghancurkan barisan kaum muslimin 
dan mencerai beraikan mereka. 
Kedua: setelah berhasil mencerai 
beraikan barisan kaum muslimin secara 
                                                          
 2 Barat sadar bahwa Islam bukan hanya sekedar 
istana-istana megah, bala tentara yang gagah berani atau 
bangunan-bangunan monumental. Tapi Barat juga sangat 
menyadari bahwa Islam adalah peradaban yang memiliki 
khazanah dan tradisi keilmuan yang tinggi. Oleh sebab itu, 
mereka perlu mempelajari khazanan ini untuk kemuajuan 
mereka dan sekaligus menaklukkan Islam. Motif ini kemudian 
berkambang menjadi motif bisnis atau perdagangan yang 
menjadi kolonialisme. 
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politik. Mereka mulai mengokohkan dan 
menegakkan kelompok-kelompok sesat 
tersebut dengan menyebarkan aqidah 
Yahudi, Nashrani dan Majusi serta 
Paganisme yang rusak pada kaum 
muslimin. Kemudian menguatkan akidah 
yang rusak ini dengan melakukan 
kedustaan kepada Rasulullah shalallahu 
'alaihi wa sallam dan membuat hadits-
hadits palsu. Lalu bangkitlah umat Islam 
menghancurkan makar dan tipudaya 
mereka ini dan bersatu barisan mereka 
setelah al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib 
mengalah dan menyerahkan tumpuk 
kepemimpinan kaum muslimin kepada 
saudara beliau seiman Mu‟awiyah bin Abi 
Sufyaan. akhirnya urusan kaum muslimin 
teratur kembali dan barisan mereka bersatu 
lagi secara politik.
3 
         
Demikianlah umat islam selalu 
menghadapi perang fisik dan pemikiran 
dari para musuhnya. Para musuh Islam ini, 
ingin menundukkan negara dan tanah 
kaum muslimin serta aqidah mereka bukan 
karena dosa dan kesalahan yang mereka 
perbuat. Kaum muslimin diserang 
demikian semata-mata karena mereka 
menarik tangan manusia kepada aqidah 
yang benar yang menjadikan mereka 
hanya beribadah kepada Allah dan jauh 
dari penyembahan selainNya. Aqidah yang 
menghormati fithrah dan akal manusia dan 
membimbing mereka menjadi insan 
berakhlak mulia dan jauh dari akhlak yang 
buruk dan rendah.  
 Namun tetap saja para musuh Islam 
tidak suka dengan semua ajaran Islam dan 
aqidahnya, lalu mereka berbuat kedustaan 
dan kebohongan terhadap Islam dan 
Rasulullah Saw., mereka siapkan segala 
kemampuan dan peralatan yang dimiliki 
mereka baik berupa buku-buku, booklet, 
surat kabar, majallah, wawancara di 
televisi dan radio serta lainnya. Semuanya 
digunakan untuk menyerang kaum 
                                                          
 3 diambil secara bebas dari tulisan Syeikhuna DR. 
Rabi‟ bin Hadi al-Madkholi dalam pengantar beliau atas kitab 
Zawaabi‟ Fi Wajhis Sunnah Qadiman wa haditsan karya Syeikh 
Sholaahuddin Maqbuul Ahmad hlm 22 
muslimin dan ajaran agama Islam agar bisa 
masuk pemikiran dan kedustaan mereka 
kedalam aqidah dan akal pikiran kaum 
muslimin.
4
          
Salah satu tentara musuh Islam yang 
menjadi perintis penghancur kesucian dan 
kemuliaan ajaran Islam dan paling 
berbahaya bagi para pemuda Islam dan 
cendikiwan mereka adalah orientalisme 
dan para tokohnya. Hal ini disebabkan 
propaganda mereka tentang penelitian 
ilmiyah yang obyektif dan penuh amanah 
ilmiyah. Dari sini para tokoh orientalis 
menulis  buku-buku yang berhubungan 
dengan Islam dan aqidahnya. Sejak lebih 
dari seratus lima puluh tahun yang lalu 
hingga kini tokoh-tokoh orientalis telah 
menerbitkan lebih dari enam puluh ribu 




Diantara tokoh-tokoh tersebut adalah 
Ignaz Goldziher (1850-1921) (197) dalam 
buku al-Aqidah wa asy-Syari‟ah Fil Islam 
dan buku Tarikh Madzaahib at-tafsir al-
Islami.
6  
 Demikian juga Arent Jan 
Wensinck (1882-1939) (417) dalam buku 
Aqidah Islamiyah, Nasy‟atuha wa 
Tathawwuruha at-tarikhi (dalam bahasa 
Inggris) dan buku Muhammed en de joden 
te Medina (dalam bahasa Belanda). Sir 
Hamilton Alexander Raskeen Gibb (1895-
1971) (174) dalam buku 
Mohammedanism.    Gustave E. Von 
Grunebaum (1909-1972) (182)  dalam 
bukunya medieval Islam (al-Islam Fi al-
„Ashr al-Wasiith) dan buku Muhaawalat Fi 
Syarhi al-islam al-Mu‟ashir.  
B. Awal Mula Orientalisme 
Kata orientalisme berasal dari 
kata”orient” yang berarti timur, dan 
oriental berarti yang berkaitan atau terletak 
                                                          
 4Min Iftira‟aat al-Mustasyriqin „Ala al-Ushul al-
Aqidah fi al-Islam, DR Abdulmun‟im Fu‟aad, Maktabah al-
Ubaikaan, cetakan pertama tahun 1422/2001 hlm 6-7  
 5 sebagaimana disampaikan DR. Akram Dhiya‟ al-
Umari dalam buku Mauqif al-Mustasyriqin Minas Siroh was 
Sunnah hlm 6-7. 
 6Lihat Difaa‟ Anissunnah karya Muhammad bin 
Muhammad Abi Syahbah hlm 328  
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 Timur adalah letak geografis 
yang meliputi Asia Selatan dan Tenggara 
dari Himalaya dan Semenanjung Malaya 





dan  Orientalisme dalam 
Kamus Bahasa Indonesia adalah ilmu 
pengetahuan tentang ketimuran atau 
tentang budaya ketimuran. Sementara itu 
dalam buku “Buhûst Fi at Tabsyîr Wa al 
Istisyrâq” (Pembahasan Tentang 
Misionarisme dan Orientalisme) karangan 
Dr. Hasan Abdur Rauf, disebutkan bahwa 
kata „Orientalisme‟ secara umum diberikan 
kepada orang-orang non-Arab khususnya 
ilmuwan Barat  yang mempelajari ilmu-
ilmu tentang ketimuran, baik itu dari segi 
bahasa, agama, sejarah, kebiasaan, 
peradaban dan adat istiadatnya. Orang 
yang mempelajari ilmu itu disebut 
Orientalis. Khususnya orang-orang yang 
mempelajari tentang dunia Arab, China, 
Persia dan India.   Dalam perkemabngan 
selanjutnya, kata ini identik ditujukan 
kepada orang-orang Kristen yang sangat 
berkeinginan untuk melakukan studi 
terhadap Islam dan bahasa Arab. 
Kata orientalisme  adalah kata yang 
dinisbatkan kepada sebuah 
study/penelitian yang dilakukan oleh 
seorang timur terhadap berbagai disiplin 
ilmu ketimuran, baik bahasa, agama, 
sejarah dan permasalahan-permasalahan 
sosio-kultural bangsa timur.
10 .
 Atau ada 
yang mengatakan orientalisme adalah 
                                                          
7
Kastolani,, Dari orientalisme ke oksidentalisme, 
STAIN Salatiga Press, 2009, Salatiga 
8 
Garis Wallace digunakan sebagai pembeda cirri 
khas flora dan fauna asia dan Australia, dan 
membentuk batas yang umu antara wilayah 
geografis timur 
9  
Ahli bahasa, kesusasteraan dan kebudayaan 
bangsa-bangsa Timur (Asia).Lukman Ali dkk 1993. 
Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  Balai 
Pustaka Jakarta . hlm . 706 
10
 Lihat Dr. Abdurrahmanhasan el maidani 
ajnihatul mukr ats-tsalatsah, dimsiq Beirut, Dar el 
Qolam, 1980 cet II h. 83 
suatu disiplin ilmu yang membahas 
tentang ketimuran 
11
     
Dari pemaknaan di atas mungkin akan 
timbul pertanyaan, apakah orang Indonesia 
yang mempelajari tentang ketimuran bisa 
disebut Orientalis? Dosen Fakultas 
Ushuluddin Universitas Al Azhar itu buru-
buru membatasi, bahwa sebutan Orientalis 
diberikan kepada setiap ilmuwan Barat 
yang mempelajari segala sesuatu tentang 
ketimuran. Utamanya, istilah Orientalis 
diberikan kepada orang-orang Nasrani 
yang ingin mempelajari ilmu-ilmu Islam 
dan bahasa Arab.  
Para peneliti Islam mendefinisikan 
orientalisme dengan penelitian atau kajian 
akademi yang dilakukan non muslimin 
dari non Arab baik dari negara timur (asia) 
ataupun barat terhadap aqidah, syariat, 
bahasa dan peradaban islam dengan tujuan 
membuat keraguan pada agama yang lurus 
ini dan menjauhkan manusia darinya.
12
 
Dengan demikian orientalis (al-
Mustasyriquun) adalah istilah umum 
mencakup kelompok-kelompok non Arab 
yang bekerja di medan penelitian ilmu 
ketimuran secara umum dan Islam secara 
khusus. Tujuan mereka bukanlah untuk 
ilmu pengetahuan dan pendidikan, akan 
tetapi tujuannya adalah membuat keraguan 
pada kaum muslimin terhadap agamanya. 
Hingga kita dapati mereka memiliki satu 
penelitian misalnya seputar al-Qur‟aan 
pasti mendapati satu kerancuan dan upaya 
peraguan. Kalaupun tidak ada lafadz yang 
menunjukkan hal tersebut, mesti mereka 
                                                          
11
 Lihat Dr. Mahmud Zaqzuq, orientalisme dan 
kemunduran berpikir menghadapi pergulatan 
peradaban, h. 18 serial kitab al ummah No. 5, Cet I, 
Th 1404 M, dinukil dari buku studi islam dan arab 
h. 11 Di German University dengan pengarang 
Rudi Bart, diterjemahkan oleh musthafa MAhir 
12  diambil dari Min Iftira‟aat al-Mustasyriqin „Ala 
al-Ushul al-Aqidah fi al-Islam, DR Abdulmun‟im 
Fu‟aad, Maktabah al-Ubaikaan, cetakan pertama 
tahun 1422/2001 hlm 18) 
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menggunakan ibarat yang samar dan dapat 
mengakibatkan keraguan.
13 
     
Sebagian peneliti berpendapat sulit 
untuk menentukan siapa dan kapan awal 
mula orientalisme, sebagian lain 
menyebutnya bahwa orientalisme muncul 
pada awal abad ke-11 masehi. Akan 
tetapi  pendapat yang lebih  akurat, 
orientalis muncul di Andalusia (Spanyol) 
pada abad ke- 7 Hijriyah, ketika kaum 
slaibis Spanyol menyerang kaum muslim. 
Kala itu Alfons, raja konstantinopel, 
memerintahkan kepada seseorang yang 
bernama Michael Scott untuk 
melakukan  penelitian terhadap disiplin 
ilmu yang ada pada kaum muslimin 
Andalusia. Kemudian ia mengumpulkan 
beberpapa pendeta dari kota Thalita guna 
memulai proyek penerjemahan buku-buku 
Arab ke bahasa Prancis. Setelah semuanya 
selesai ia menyerahkannya kepada raja 
sicilia untuk kemudian raja 
menghadiahkannya kepada universitas 
Paris. Demikian juga pemimpin keuskupan 
Thalitha, Raimon Laol, melakukan hal 
yang sama, menerjemahkan karya ulama 
Islam Andalusia. 
Para peneliti berbeda pendapat tentang 
sejarah permulaan orientalisme ini, namun 
secara resmi dimulai dengan terbitnya 
ketetapan Majma‟ (konferensi) gereja 
Viena pada tahun 1312 H dengan 
membentuk sejumlah lembaga penelitian 
bahasa Arab di sejumlah universitas Eropa. 
Dengan demikian memungkinkan adanya 
orientalisme ini secara tidak resmi 
sebelumnya. Oleh karena itu ahli sejarah 
hampir sepakat bahwa abad ke-13 Masehi  
adalah permulaan orientalis bersifat resmi 
Sejak itu mereka tidak berhenti 
mempelajari Islam dan bahasa Arab dan 
menterjemahkan makna kandungan al-
Qur‟an dan sebagian kitab-kitab berbahasa 
Arab dan sastranya hingga masuk abad ke-
                                                          
13  
 lihat at-Tabsyir wal Istisyraaq hamalaat wa 
Ahqaad, Muhammad Izat ath-Tahthaawi,  hlm 35 
 
 
18 Masehi. Ternyata sejumlah pakar barat 
muncul dalam orientalisme ini dan 
menerbitkan majalah-majalah di seluruh 
kerajaan dan negara Eropa. Mereka 
mencari manuskrip-manuskrip berbahasa 
Arab di negara Arab dan Islam lalu 
membelinya dari pemilik manuskrip yang 
bodoh  atau mencurinya dari perpustakaan 
umum. Lalu mereka pindahkan ke negara 
dan perpustakaan mereka. Akhirnya 
sejumlah besar manuskrip berbahasa Arab 
yang langka pindah ke perpustakaan Eropa 
hingga pada awal abad ke-19 M didapati 
dua ratus lima puluh ribu jilid dan ini terus 
bertambah hingga sekarang ini
.14 
Para sejarawan hampir sepakat bahwa 
gerakan orientalisme mulai menyebar di 
Eropa secara pasti pasca fase rekonsiliasi 
agama
15   
Setelah berlalunya fase 
rekonsiliasi agama, orang Eropa yang 
bergama Protestan dan Katolik merasa 
perlu untuk menjelaskan buku-buku agama 
mereka sendiri. Mereka pun mulai 
menerjemahkan karangan ulama Islam 
sekaligus juga untuk mempersiapkan 
misionaris dalam tujuan mereka 
16 
   
Orientalisme adalah istilah yang 
merujuk pada peniruan atau penggambaran 
unsur-unsur budaya Timur di Barat oleh 
para penulis, desainer, dan seniman. Sejak 
abad ke-19 M, "orientalis" telah menjadi 
istilah tradisional untuk para ahli dalam 
bidang studi Oriental. Orientalisme lebih 
digunakan secara luas sebagai istilah yang 
merujuk pada karya-karya seniman Prancis 
pada abad ke-19 M, yang mengandung 
unsur-unsur yang didapat dari perjalanan 
                                                          
14 diambil dari Min Iftira‟aat al-Mustasyriqin „Ala 
al-Ushul al-Aqidah fi al-Islam, DR Abdulmun‟im 
Fu‟aad, Maktabah al-Ubaikaan, cetakan pertama 
tahun 1422/2001 hlm 19-20 
15  
Berdasarkan kesaksian sejarah di Belanda, 
Belanda dan yang lainnya. Lih. Dr. Muhamad 
Bahiy, pemikiran islam kontemporer dan 
hubungannya denga kolonialisme Barat, Kairo, 
MAktabah Wahbah, th. 1981 M, cet. IX H. 429 
16 
Dr. Hasan abdul Rouf M. el-BAdawiy dan Dr. 
Abdurrahman GHirah. Orientalisme dan 
Misionarisme ; Menelikung Pola Pikir Umat Islam, 
remaja rosda karya, 2008, Bandung, h. 7 
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mereka ke negara-negara di luar Eropa, 
khususnya Afrika Utara dan Asia Barat 
Pembahasan tentang asal mula 
Orientalisme, sebenarnya masih 
diperselisihkan oleh para peneliti sejarah 
Orientalisme. Dan tidak diketahui secara 
pasti siapa orang Eropa pertama yang 
mempelajari tentang ketimuran dan juga 
tidak ada yang mencatat kapan terjadinya. 
Mayoritas berpendapat, menurut Dr. Hasan 
Abdur Rauf bahwa Orientalisme dimulai 
dari Andalusia (Spanyol) di abad ke-7 H, 
ketika tekanan Kristen Spanyol kepada 
masyarakat Islam di sana memuncak. Raja 
Alfonso penguasa Kristen di propinsi 
Castilla (baca: Castiya) saat itu, 
memanggil Michael Scott untuk 
mempelajari ilmu-ilmu Islam dan 
peradabannya. Kemudian Scott 
mengumpulkan sekelompok pendeta dari 
berbagai gereja dekat kota Toledo untuk 
membantu tugas-tugasnya. Pendapat lain 
mengatakan, Orientalisme dimulai ketika 
beberapa pendeta dari Barat datang ke 
Andalusia (Spanyol) saat kerajaan Islam 
itu berada dipuncak kejayaanya. Kemudian 
mereka mempelajari berbagai ilmu Islam 
di sana. Menterjemahkan Al Qur‟an dan 
buku-buku berbahasa Arab ke dalam 
bahasa mereka, tidak ketinggalan mereka 
juga berguru kepada para ulama-ulama 
Islam yang ada di Andalusia waktu itu dari 
berbagai disiplin ilmu. Khususnya ilmu 
Filsafat, kedokteran dan Matematika. Dua 
pendapat di atas sepertinya tidak banyak 
berbeda dan kita sepertinya tidak perlu 
terlalu jauh untuk mempermasalahkannya. 
C. Penggorogotan  dan Taktik  Musuh 
Islam 
Tak diragukan lagi oleh ummat Islam, 
bahwa Perang Salib belum berakhir, sejak 
Eropa keluar dari keterbelakangannya di 
zaman pertengahan mereka menuju ke 
timur dan menjadikannya daerah-daerah 
jajahan.  Penjajah bermaksud menguasai 
negeri dan rakyatnya, kemudian 
menghancurkan Aqidah yang sudah 
bersemi di hati ummat Islam. Melalui 
Orientalisme, penjajah menanamkan 
perasaan bahwa Islam berbahaya bagi 
programnya. Program yang digariskannya 
dengan tujuan hendak mematikan nilai 
kemanusiaan di negeri jajahan, supaya 
lenyap perasaan kemanusiaan di sana, 
sehingga tidak akan timbul bibit-bibit 
perlawanan menghadapi penjajah yang 
sudah memonopoli negeri itu, dan program 
yang bertujuan mematahkan hal-hal yang 
peka pada jiwa ummat Islam yaitu faham 
Wahdaniyah yang tidak mau tunduk pada 
selain Allah. 
Justru karena itulah penjajah 
menebarkan hal-hal yang menyerang Islam 
secara rahasia melalui Orientalis.
17  
 Di 
samping sasarannya yang lain, ialah 
membasmi bahasa Arab dan mencabutnya 
dari ummat Islam, bahasa Al Qur'an 
konstitusi Agama. Dalam mencapai 
tujuannya, penjajah membujuk orang-
orang yang ahli bahasa Barat, lantas diberi 
jabatan dan posisi penting, untuk 
mendorong semangat ummat Islam 
berlomba-lomba mempelajari bahasa 
penjajah, yang sekaligus orang-orang yang 
sudah asyik dengan bahasa asing 
(penjajah) itu terlengah, atau segan-segan 
mempelajari bahasa Arab, dengan 
pengertian bahwa mempelajari bahasa 
Barat (Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, 
Rusia dan lain-lain) tidak mempengaruhi 
aqidah agamanya. Karena itulah hampir 
semua negeri-negeri Islam yang berbahasa 
Arab pun menggunakan bahasa asing, 
mereka hanya tahu bahasa Arab di waktu 
Shalat. Seperti umumnya di negeri-negeri 
Afrika Utara. Syukurlah sepeninggal 
                                                          
17  
terbukti dengan mobilisasi tentara di bawah 
pimpinan Orientalis, mendrop para propagandis ke 
negeri-negeri Islam dan melindunginya dengan 
tentara-tentara penjajah, mengatur posisinya dan 
propagandanya di kota-kota dan kampung-
kampung, membantu mereka dengan uang, atau 
mendirikan rumah sakit, rumah jompo dan sekolah-
sekolah; sebagai alat jaringan penyesatan. Mereka 
bersembunyi di balik kedok demi melepaskan 
masyarakat dari kemiskinan dan kebodohan, 
dengan kedok yang.bernama Al Masih. 
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penjajah, negeri-negeri ini bekerja keras 
mengembalikan bahasa Arab, sesudah 
berpengaruhnya Westernisasi di sana
.18 
Sebenarnya Orientalis dan penjajah 
lupa pada rahasia kegagalannya untuk 
membawa orang Islam melepaskan 
agamanya, yaitu bahwa perbuatan tersebut 
bertentangan dengan naluri dan fitrah 
manusia sendiri, betapapun besar biaya 
dan usaha mereka namun hal demikian 
tidaklah bisa menjadikan mereka berjaya 
karena Islam itu agama Fitrah yang sangat 
sesuai dengan kejadian manusia.
 
 Ini 
pulalah rahasia masuknya Islam ke negara-
negara lain dan langsung bersemi di hati 
dan akal penduduknya. Islam tersebar 
tanpa penyerbuan tentara dan pengiriman 
propagandis-propagandis yang banyak, 
tapi sebenarnya Islam tersebar di seluruh 
dunia hanya dengan inti ajarannya yang 
tersebar melalui pedagang yang bukan 
tujuannya berda'wah, tetapi meluas melalui 
gerakan menyeluruh. Penyiaran Islam di 
Asia, Afrika, Eropa dan Amerika dimasuki 
Islam tak pernah dilakukan dengan 
kekuatan senjata ataupun propaganda 
besar-besaran, tetapi hanya dengan cara 
menyadarkan dan menghayati fitrah.
 
Taktik yang digunakan musuh Islam 
dengan Cara-cara propagandis (sesudah 
perang Salib) menguasai negara Islam, dan 
setelah gagal mencapai maksudnya, maka 
mereka merubah taktiknya dengan 
menggerogoti da'wah dengan memasukkan 
khurafat, bid'ah, takhayul, cerita-cerita 
dongeng Israiliyah/Kebatilan ke dalam 
ajaran Islam khususnya, menebarkan 
faham atheisme di Eropa, Amerika. 
Dengan terbongkarnya rahasia Kristen 
                                                          
18 
Para propagandis Kristen di negara-negara Islam 
sukses sekali, apalagi setelah merosotnya bahasa 
Arab, sebagai bahasa yang menjadi pendorong 
keinginan beragama di kalangan ummat. 
Pemerintahnya melepaskan pegangan ummat dari 
agama, adab dan akhlaq Islam. 
 
bahwa agama ini tak dapat diterima akal 
dan tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan, 
yaitu Trinitasnya.
19   
Selain itu 
membenamkan ummat Islam ke dalam 
aliran-atiran pikiran yang menyesatkan, 
terutama Generasi Mudanya dengan 
memalingkan mereka dari agama.Seperti  
a. Materialisme 
Zaman modern telah diracuni dengan 
meniupkan faham kebendaan ke dalam 
otak dan pribadi masyarakat, dengan 
faham yang mengingkari nilai 
kemanusiaan, rasa kasih sayang penyantun 
terhadap keluarga, kerabat dan masyarakat 
semuanya. Yang paling berbahaya di 
dalam aliran materialisme ialah besarnya 
nafsu manusia, nafsu masuk selalu di 
bagian-bagian yang lemah, sehingga 
manusia itu selalu cenderung pada hal-hal 




Kecenderungan nafsu ini 
dimanfaatkan oleh musuh Islam, untuk 
memojokkan pemuda dan pemudi 
melakukan penggerogotan da'wah Islam 
dengan mengutip sebagian kata-kata akhli 
tasawuf yang mengatakan dirinya Islam, di 
mana kaum tasawuf yang ingin 
memencilkan dirinya dari kesenangan 
dunia, yang menurut anggapan mereka 
adalah bukti dari pengikut agama yang 
sebenarnya. Semua ini adalah propaganda 
batil. Tapi Orientalis mengambil manfaat 
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 Kristen khawatir kalau Islam menjalar ke Eropa 
dan Amerika, justru karena itulah mereka 
melakukan offensif, merongrong da'wah dan 
melemahkan kekuatan agama Islam dari jiwa 
ummat Islam, dan melemahkan semangat yang 
mendorong kaum Muslimin dalam menghadapi 
penjajah, yang akhirnya terbuktilah peranan 
Orientalisme sebagai alat dari salibiyah dan 
penjajah. Tapi Allah selalu melindungi Agama-
Nya. 
20 
seperti yang dijelaskan oleh Allah dalam surat al 
Qiyamah ayat 20-21 dan surat Al Insan ayat 27, 
yang artinya:"Ingat! bahkan kamu suka yang segera 
dan kamu tinggalkan akhirat." dan "Sesungguhnya 
mereka itu mencintai yang segera, dan 
meninggalkan di belakangnya hari yang berat 
pertanggungan jawabnya (siksanya)." 
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dari hal tersebut, untuk merusak Generasi 
Muda Islam dengan faham materialis, agar 
mereka bingung dan ragu. 
Materialisme, mengingkari agama 
yang menyeru kepada iman, iman pada 
metafisika (ghaib) yaitu iman pada Allah, 
malaikat, akhirat, hisab, surga, neraka dan 
semua yang terjadi di dalam rasa menjadi 
pegangan ratio bagi aliran kebendaan di 
dalam menghukum sesuatu, untuk 
menerima atau menolak, artinya aliran 
kebendaan menyarankan ummat manusia 
ke dalam hawa nafsu dan mencintai dunia 
serta meninggalkan agama yang benar. 
Karena itu para juru da'wah/ummat 
Islam harus menangkis propaganda yang 
menyesatkan ini dan menjelaskan kepada 
Angkatan Muda khususnya bahwa Islam 
bukan saja menyeru kepada kebahagiaan 
di akhirat, dan tidak pernah 
mengharamkan segala yang baik waktu 
hidup di dunia, bahkan Islam menghendaki 
supaya mereka harus kuat dan sehat agar 
beramal di semua lapangan kehidupan, dan 
memanfaatkan segala sesuatu yang baik 
dari hasil usaha mereka itu.
21
  Yang 
menegaskan: Agar orang-orang yang 
beriman menikmati yang halal dan yang 
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 Lihat surat Al-Baqarah ayat 172, "Wahai orang-
orang beriman! Makanlah olehmu rezki-rezki yang 
baik yang telah kami berikan kepada kamu dan 
bersyukurlah kepada Allah, jika kamu hanya 
mengabdi kepada-Nya semata!",   Al-Maidah ayat 
87 "Wahai orang-orang beriman! Janganlah kamu 
haramkan segala yang baik yang telah dihalalkan 
oleh Allah untuk kamu, dan janganlah kamu 
melewati batas, sesungguhnya Allah tidak suka 
pada orang-orang yang melewati batas.", Al-A'raf 
ayat 32, "Katakanlah! Siapa yang berani haramkan 
perhiasan yang telah didatangkan Allah untuk 
hamba-hamba-Nya, dan jangan mengharamkan 
yang baik-baik dari rezki; katakanlah semua itu 
adalah untuk orang-orang beriman guna kehidupan 
di dunia dan kehidupan di akhirat yang murni, 
begitulah Allah (Kami) menjelaskan ayat-ayat 
kepada orang-orang yang mengerti.",  dan An-Nahl 
ayat 97). "Siapa-siapa yang beramal saleh, baik 
laki-laki maupun wanita dan dia beriman, maka 
akan Kami berikan padanya kehidupan yang layak, 
dan akan kami cukupkan pahalanya dengan yang 
lebih baik dan yang sudah ia kerjakan." 
baik, dan jangan mencoba-coba 
mengharamkan yang dihalalkan Allah, dan 
jangan melanggar batas ketentuan 
(Syari'at). Semuanya itu untuk menjamin 
keselamatan manusia sendiri serta untuk 
melindunginya dari bahaya kehancuran 
atau menurun ke derajat alam binatang 
(yaitu apabila ia sudah melanggar batas-
batas tersebut). Kehancuran dan turun ke 
derajat hewan inilah yang diinginkan dan 
dituju oleh aliran materialisme. 
b. Wujudiyah = Existentialisme 
Existensialism adalah  aliran 
kebebasan yang melepaskan dirinya dari 
semua ikatan kemasyarakatan, hukum, 
peraturan serta adat-istiadat, dan mengakui 
semua agama, tak punya tempat, tidak 
mempunyai isteri dan atau tanah air. 
Sebenarnya aliran ini adalah lanjutan dari 
aliran pikiran yang ditimbulkan oleh 
materialisme modern, yaitu memisahkan 
manusia dari aliran rohaninya dan 
menjadikannya menurun ke alam hewan 
semata, yang tak berperikemanusiaan dan 
tidak berperasaan. 
Paul Sarter, tokoh aliran Wujudiyah 
(Existentialism) ini menyatakan: "Yang 
pantas dilaksanakan dalam kehidupan 
kebebasan ialah menjadikan orang-orang 
pengecut menjadi berani, menerima ajakan 
kebinatangan, melakukan keinginan nafsu, 
membuang semua tradisi ajaran-ajaran 
kemasyarakatan dan menghancurkan 




Aliran Wujudiyah menghancurkan  
tabiat manusia, akal, hati dan jiwa serta 
merusak  kepada hewan yang tidak 
berorak, tidak berhati dan tidak berjiwa 
(tak berperasaan). Aliran existensialism 
sudah tersebar luas di berbagai tempat di 
Eropa dan Amerika sebagai akibat dari 
kemerosotan Kristen di negeri-negeri 
tersebut. Kemudian Yahudi menggunakan 
kesempatan ini untuk memperluas 
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 (Dari buku karya William James yang 
diterjemahkan oleh Dr Mahmud Hasbullah dengan 
judul Iradah al I'tiqad halaman 21). 
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kegagalan dan kemerosotan masyarakat 
Eropa dan Amerika, yang kemudian 
diekspor (diluaskan) ke negeri-negeri 
Islam, melalui Pemuda-pemuda Islam 
yang belajar di Barat
23
. Karena itu kita 
ummat Islam harus waspada terhadap 
propaganda yang berbahaya ini, supaya 
tidak terpengaruh oleh musuh-musuh 
tersebut. 
c. Sekularisme 
Para ilmuwan Islam, tidak sadar 
bahwa mereka mendapatkan propaganda 
sesat yang brtopengkan intelektualisme, 
yaitu memisahkan antara ilmu dengan 
agama (yang disebut Sekularisme). 
Sebenarnya, Sekularisme adalah apa yang 
dipropagandakan oleh Orientalisme untuk 
merusak Da'wah Islam. Mereka 
membiayai dan memperlengkapi dengan 
segala fasilitas agar ilmu dapat terpisah 
dari agama. Gerakan ini mulai bangkit di 
Eropa setelah terjadinya persaingan antara 
Ilmuwan dengan pemuka-pemuka Gereja 
yang berkuasa di zaman Pertengahan dan 
menguasai otak orang-orang Eropa, yang 
tidak menerima fikiran atau pendapat di 
luar yang bersumber pada Gereja / Kristen. 
Di waktu itu kekuasaan Gereja mempunyai 
hak pengampunan terhadap orang-orang 
yang bersalah dan berdosa besar, begitu 
juga punya hak mengutuk dan mengusir 
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 Faham ini ditanamkan pada pemuda-pemuda 
Islam, itu sebagai pengertian yang bermaksud 
untuk pendangkalan, yang dianggap sebagai 
gerakan kebebasan. Demikianlah peranan besar 
yang dilakukan oleh Orientalisme, untuk 
menyesatkan Pemuda-pemuda Islam dengan 
semboyan "Gerakan pembebasan yaitu bebas dari 
Agama, akal dan perikemanusiaan supaya mereka 
menjadi hewan yang lebih sesat, tidak khawatir lagi 
pada bahaya-bahaya kolonialis, dan Orientalis 
untuk memerangi Islam dan penggerogotan 
da'wahnya. 
24  
Persengketaan ini berakhir dengan berpisahnya 
antara ilmu pengetahuan dengan Gereja dan 
masing-masing punya tokoh utama. Para ahli 
pengetahuan boleh berkata sesukanya tanpa protes 
dari pihak Gereja dan sebaliknya pihak Gereja 
Ketika terjadi persaingan antara ilmu 
dan agama Kristen akibat dari perbuatan 
pihak Gereja yang menjalankan apa-apa 
yang diprotes oleh aliran ilmu,  maka 
Agama (Kristen) harus memisahkan diri 
dari urusan dunia, dan urusannya 
diganti/diambilalih oleh aliran ilmu tanpa 
agama. Berbeda dengan Islam, Islam 
selamanya tidak memisahkan dan tidak 
mempertentangkan ilmu dengan agama 
sebab ilmu adalah alat untuk memperkuat 
agama, dan agama itu sendiri pun adalah 
ilmu, dan ilmu adalah pembimbing kepada 
Agama. Di dalam Al-Qur'an, kata-kata 
"ilmu" dan yang berhubungan dengan ilmu 
punya hubungan/peranan penting sekali, 
yang lebih dari 820 kali disebutkan
.
 
Pengembangan ilmu adalah sebagian dari 
risalah Islam, dengan ilmu manusia bisa 
mengenal Tuhannya, mengamalkan 





Adapun sekularisme yang dilahirkan 
oleh Orientalis, membawa pada pemisahan 
ilmu dengan agama, hal ini tidak ada 
dalam Islam dan tidak pantas ada dalam 
masyarakat Islam, karena Islam 
menghimpun ilmu dan pengetahuan. Siapa 
yang menerima sekularisme berarti tidak 
akan tahu hakekat Islam dan tidaklah 
sempurna Islam seseorang tanpa ilmu!. 
Kita harus membendung pemuda-pemuda 
terpelajar dari taktik buta sekularisme yang 
menyesatkan, siapa yang tenggelam dalam 
aliran pemikiran yang dibawa Orientalis, 
berarti akan mengkaramkan ummat Islam 
sendiri, sebab hal demikian akan merusak 
aqidah dan menjauhkan mereka dari 
                                                                                    
punya hak mengatakan apa yang mereka sukai 
dalam urusan agamanya. 
 
25
 lihat surat Az-Zumar ayat 9, "Katakanlah (ya 
Muhammad)! Apakah sama orang berilmu dengan 
yang tidak berilmu? Hanya yang bisa menganalisa 
ialah ahli-ahli fikir." Al-Mujadalah ayat 11, "Allah 
meninggikan derajat orang-orang berilmu dan yang 
diberi ilmu." dan Thaha ayat 114. "Katakanlah, ya 
Muhammad: O, Tuhan! Tambahlah aku dengan 
ilmu." 
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agama yang membawa kesentausaan 
mereka (Islam). Allah-lah yang punya 
kemuliaan, kekuasaan yang menentukan, 
begitu Rasul-Nya dan orang beriman.
 
Fase Perkembangan Orientalisme 
Fase pertama : Missionaris & Anti 
Islam (dimulai abad ke- 16 M). Pada fase 
ini, adalah simbol gerakan anti-Islam yang 
dimotori oleh Yahudi dan Kristen. 
Gerakan ini merupakan reaksi terhadap 
substansi ajaran Islam yang sejak dini 
sekali telah membeberkan kerancuan 
kedua agama itu. Selain itu kekalahan 
bangsa Eropa Kristen dalam perang Salib 
juga memicu semangat anti Islam ini. 
Gerakan ini sejalan dengan 
misionaris.      Para tokoh Kristen (John 
Segovia, Nicholas Cusa, Jean Germain 
dsb) membuat konferensi untuk tujuan 
pemurtadan Muslim. Strategi yang 
digunakan adalah menyebarkan 
kesan  pada orang Timur dan Eropa
26 
   
Fase kedua : Kajian dan Cacian (abad 
ke- 17 dan 18 M).  Fase kedua ini terjadi 
bersamaan dengan modernisasi Barat. 
Barat berkepentingan menimba ilmu 
bagaimana Islam bisa menjadi peradaban 
yang handal selama 7 abad. Pada periode 
inilah raja-raja dan ratu-ratu di Eropa 
sepakat untuk mendukung pengumpulan 
segala macam informasi tentang 
ketimuran. Sebagai contoh Erpernius 
(1584-1624), menerbitkan pertama kali 
tatabahasa Arab, dan diikuti oleh Jacob 
Goluis (1596-1667), dan Lorriunuer Franz 
Meurnski dari Austria tahun 1680. 
Bedwell W (1561-1632) mengedit tujuh 
jilid buku Kamus Bahasa Arab dan 
menulis tentang sejarah hidup Nabi 
Muhammad.
27
 G Sale (1677-1736) 
                                                          
26  bahwa “Islam itu adalah Kristen yang sesat 
(misguided version of Christianity). Muhammad 
adalah penyebar wahyu palsu, tokoh penipu, tidak 
jujur, pelaku sodomi, dsb yang kesemuanya itu 
diambil dari doktrin kagamaan yang dibawanya. 
27 
Tahun 1653, Alexander Ross, menerbitkan buku-
buku caci maki a)  The Prophet of Turk and Author 
of the al-Coran. Dalam buku-bukunya itu ia 
seringkali menggunakan kata-kata kasar seperti The 
penterjemah Al-Quran tahun 1734 menulis 
Muhammad adalah pembohong dan Islam 
adalah agama palsu. Edward Gibbon 
(1737-1794) menulis bahwa Muhammad 
adalah “Pembohong dan pada hari-hari 
terakhirnya cenderung pada seksualitas 
dan individualistis”.  
Fase ketiga: Kajian & Kolonialisme 
(abad ke- 19 dan ¼ pertama abad ke- 20 
M). Fase ini bersamaan dengan era 
kolonialisme Barat ke negara-negara Islam 
dalam bidang politik, militer, kultural dan 
ekonomi.  Pada fase ini banyak orientalis 
yang menyumbangkan karya dalam bidang 
studi Islam. Tidak sedikit  pula dari karya-
karya berbahasa Arab dan Persia diedit dan 
diterjemahkan lalu diterbitkan. Mungkin 
karena orang Barat telah masuk dan 
menguasai negeri-negeri Islam, mereka 
mudah mendapatkan bahan-bahan tentang 
Islam. Periode ini juga ditandai dengan 
lahirnya pusat-pusat studi Keislaman. 
Tahun 1822 didirikan Society Asiatic of 
Paris, di Paris. Tahun 1823 Royal Asiatic 
Society of Great Britain and Ireland 
didirikan di Inggris; Tahun 1842 American 
Oriental Society, didirikan di Amerika; 
Tahun 1916 University of London, 
mendirikan School of Oriental Studies 
sekarang menjadi SOAS (School of 
Oriental and African Studies).  
Fase keempat: Kajian & Politik 
(paruh ke 2 abad ke 19). Islam dan umat 
Islam menjadi obyek kajian yang populer. 
Kajian itu bukan saja dilakukan untuk 
kepentingan akademis, tapi juga untuk 
                                                                                    
Great Arabian Imposter, The Little Horn in Danial, 
Arabian Swine, Goliath, Grand Hypocrite, Great 
Thief. ia menyebut al-Qur‟an sbg Corrupted puddle 
of Mahomet’s invention, Mis-shapen issue of 
Mahomet’s brain, atau a gallimaufry of error dsb. 
Dalam Religion of the World, Alexander Ross 
mempertanyakan apakah Muhammad itu anti-
Kristus terbesar yang pernah dibicarakan St. Paul 
dan St. John. Tahun 1679 Humphrey Preideaux 
menulis The Life of Muhammad. Buku ini berusaha 
membuktikan bahwa Nabi Muhammad itu pandai 
berpura-pura, pandai mengelabui orang, penipu dan 
cerdik.  
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kepentingan perancang kebijakan politik 
dan juga bisnis.  Pada fase ini kajian 
orientalisme berubah lagi, dari sentimen 
keagamaan yang vulgar menjadi lebih 
lembut. Beberapa contohnya adalah 
Cantwell Smith, On Understanding Islam-
Selected Studies, the Hague, 1981, 296) 
yang menerima pendapat bahwa wahyu 
adalah gambaran pengalaman pribadi Nabi 
Muhammad, tapi baginya, Islam perlu 
menafsirkan ulang konsep yang tidak bisa 
dipertahankan lagi itu. Sir Hamilton Gibb 
juga menerima pendapat bahwa wahyu 
adalah gambaran pengalaman pribadi Nabi 
Muhammad, namun Islam perlu 
menafsirkan ulang konsep yang tidak bisa 
dipertahankan lagi (Pre-Islamic 
Monotheism in Arabia, Harvard 
Theological Review, 55, 1962, 269).  
Sebagai respon dari gerakan ini, 
muncul beberapa ilmuwan yang 
menyampaikan kritik mereka terhadap 
orientalisme. Beberapa di antaranya 
adalah;  Anouar Abdel-Malek, (Palestina) 
Orientalism in Crisis 1963, menyatakan 
bahwa kemerdekaan paska Perang Dunia 
II menghasilkan krisis pada orientalisme 
sebab materinya sangat Eropah sentris dan 
perlu direvisi. Orientalisme sangat 
dipengaruhi oleh kecurigaan yang 
berkaitan dengan kolonialisme, 
missionaris, militer, pengusaha dsb. Kajian 
orientalis pada umumnya menganggap 
orang Timur sebagai obyek kajian yang 
diwarnai oleh sikap otherness. 
A.L. Tibawi, (Palestina) English 
Speaking Orientalists (1964) dan Second 
Critique of the English Speaking 
Orientalist (1979), menyatakan bahwa ciri 
utama orientalis adalah menolak mengakui 
bahwa bagai komunitas Muslim Nabi 
Muhammad sebagai Nabi terakhir yang 
membawa risalah bagi semua umat 
manusia dan membenarkan agama 
sebelumnya. Orientalis menyerang karena 
motif missionaris dan akademik tapi masih 
tetap diwarnai oleh distorsi dan interpretasi 
yang salah terhadap Islam. Asumsi umum 
para orientalis berpikir agar Islam 
disesuaikan dengan pemikiran Eropa 
modern dan tidak terpikir bagaiman 
mereka menyesuaikan dengan realitas 
Islam yang sesungguhnya. Materi tentang 
Islam yang ditulis dan diajarkan orientalis 
masih jauh dari memenuhi kebutuhan 
diplomat, missionaris dan bisnismen. Isi 
dan nadanya masih banyak yang anti-Islam 
dan anti Arab, khususnya dalam isu-isu 
kontemporer. Mereka yang belajar dari 
orientalis dan kemudian berhubungan 
dengan orang Islam dan Arab seringkali 
mendapati realitas yang berbeda.  
Edward Said (Palestina) Orientalism: 
Western Conception of the Orient (1978) 
menyatakan bahwa orientalisme lebih 
merupakan gambaran tentang pengalaman 
manusia Barat ketimbang tentang manusia 
Timur (orient). Orientalisme itu telah 
menghasilkan gambaran yang salah 
tentang kebudayaan Arab dan 
Islam.  Meskipun kajian orientalis nampak 
obyektif dan tanpa interes (kepentingan), 
namun ia berfungsi untuk tujuan politik. 
Apa saja yang dikatakan oleh orang Eropa 
tentang Timur tetap saja rasial, imperialis 
dan etnocentris. Sebab, Barat memandang 
Timur dengan rasa superioritas yang 
tinggi. Sikap rasial itu merasuk kedalam 
kajian sejarah, linguistic, teori ras, filsafat, 
antropologi dan bahkan biologi hingga 
abad ke 19. Ringkasnya, kajian Timur 
yang berasaskan ilmu Barat telah di frame 
oleh pengalaman imperialisme dan 
persengketaan kultural (cultural hostility).  
Sedangkan sosiologi Inggris, Bryan S. 
Turner (Inggris) Marx and the End of 
Orientalism (1978). menyatakan bahwa 
kajian Orientalis memisahkan antara 
Timur dan Barat dan menganggap Timur 
lebih rendah. Hal ini didasarkan pada 
kultur modern, meskipun mereka 
beranggapan ilmu sosial itu netral.    
Karakteristik Orientalisme  
Dalam kajian orientalisme mempunyai 
karakter khusus yang merupakan bagian 
yang tidak dapat dipisahkan dari 
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pemahaman orientalisme itu sendiri. 
Adapun karakteristik orientalisme adalah 
sbb; (1) Orientalisme adalah satu kajian 
yang mempunyai ikatan yang sangat erat 
hubungannya dengan kolonial Barat. Jadi 
fenomena orientalisme berkaitan 
erat  dengan kolonialisme. Semua negara 
barat yang penjajah, mempunyai 
organisasi orientalisme. (2) Orientalisme 
merupakan gerakan yang mempunyai 
ikatan yang sangat kuat dengan  gerakan 
kristenisasi. Hal ini teerbukti dengan 
membengkaknya jumlah kaum Nasrani 
yang menspesialisasikan dirinya dalam 
sekolah kepasturan untuk mengkaji kitab-
kitab. (3) Orientalisme merupakan kajian 
gabungan yang kuat antara gerakan 
kolonialisme dengan kristenisasi yang 
validitas ilmiah dan obyektifitasnya tidak 
dapat dipertanggungjawabkan secara 
mutlak, khususnya dalam mengutarakan 
kajian tentang Islam. 
Dr. Musthafa al-Siba‟i telah 
memetakan watak orientalis secara global 
sebagai berikut ini: (a).Buruk sangka dan 
salah paham tcrhadap maksud, tujuan dan 
problematika Islam. (b) Buruk sangka 
terhadap masyarakat, pemuda, ulama, dan 
tokoh-tokoh Islam.(c) Mendeskripsikan 
masyarakat Islam pada beberapa abad 
yang silam, khususnya periode pertama 
Islam sebagai masyarakat yang bebas, 
dimana para pembesar dan pcmimpinnya 
suka membunuh egoisme kaum lemah. (d) 
Mendeskripsikan peradaban Islam dengan 
gambaran keliru dan mendiskreditkan 
esensi, pcngaruh dan kontribusinya. (e) 
Minimnya pengetahuan orientalis tentang 
realitas citra masyarakat Islam dan 
berusaha memberikan pernyataan 
(statement) tentang moralitas bangsa dan 
tradisi negara Islam. (f) Menjadikan teks 
bcrdasarkan rasio dan kepentingan-
kepentingan mereka, mendiskreditkan teks 
tersebut serta menginterpretasikan sebuah 
teks untuk mewujudkan impian-impian 
material mereka.(g) Mereka terkadang 
merubah manuskrip-manuskrip dengan 
maksud menciptakan kerancuan dan 
kekacauan, sebagaimana bodohnya mereka 
memahami simbol-simbol keagamaan 
hingga membentuk pola-pola perubahan 
baru lainnya.(h)  Mereka mengklaim 
sumber-sumber referensi yang telah 
mereka nukil. Penukilan itu, misalnya, dan 
buku sastra yang dijadikan patokan untuk 
sejarah hadis Nabawi, dan buku-buku 
sejarah umum yang dijadikan patokan 
untuk scjarah syari‟at Islam dan fiqih. 
Tujuan Orientalisme 
Di awal abad ke–13 Hijriyah atau 
akhir abad ke–18 Masehi, para Orientalis 
mengubah taktik mereka dalam mencapai 
misi-misinya. Yaitu menjadikan 
Orientalisme sebagai tujuan murni 
penelitian dan kebutuhan akademis. 
Sebelumnya Orientalisme dan 
Misionarisme adalah dua pekerjaan yang 
memiliki satu tujuan.   Untuk merubah 
tujuannya itu mereka mendirikan pusat-
pusat studi ketimuran di berbagai ibu kota 
negara Eropa, seperti London, Paris, 
Leiden dan sebagainya. Dari pusat-pusat 
itu lahir jurusan khusus yang mempelajari 
bahasa Arab dan beberapa bahasa–bahasa 




                                                          
28  
Tujuan awal pendirian studi Islam itu 
adalah untuk memperkuat basis kekuasaan 
militer di negara–negara jajahan dengan 
intelijen yang menguasai wawasan 
keislaman. Kemudian mereka mengajak 
pelajar dan mahasiswa yang tertarik 
dengan pusat–pusat studi di Eropa untuk 
belajar di sana. Pastinya dengan iming-
iming beasiswa dan tunjangan selama 
hidup di negeri itu. Bukan berarti kita tidak 
boleh sekolah di sana, namun sikap kritis 
dan „awas‟ sebagai seorang Muslim harus 
tetap kita jaga. Karena, banyak pelajar dan 
mahasiswa itu dirubah cara pandangnya 
tentang Islam, kemudian tidak sedikit dari 
mereka setelah menyelesaikan studinya 
menjadi intelektual yang sangat kritis 
terhadap dasar-dasar Islam. 
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Tujuan utama orientalisme adalah 
mengungkap dan menyingkap signifikansi 
simbolik ungkapan kultural Islam yang 
dalam, dimana bahasa Arab merupakan 
wahana utamanya. 
Agama merupakan tujuan pertama 
yaitu  konsep teologi Islam yang telah 
berhasil menjinakkan konsep-konsep 
metafisika Yunani sangat menarik untuk 
dikaji. Islam agama yang mengkritik 
Kristen dan perlu dijawab, agar tidak 
mempengaruhi penganut Kristen. Dengan 
mamahami Islam missionaris dapat 
menentukan strategi missi mereka 
menghadapi umat Islam. 
Keilmuan adalah tujuan kedua yaitu 
ketika orang Islam berhasil 
mengembangkan sains dan teknologi dari 
berbagai bangsa, orang Barat belum 
memiliki apa-apa. Karena itu perlu 
menterjemahkan karya-karya 
Muslim.contoh: Francis Bacon terinspirasi 
oleh teori induksi Muslim, padahal 
sebelum itu di Barat teori deduksi Aristotle 
dominan.  
Ekonomi adalah tujuan ketiga yaitu 
ketika Barat modern mulai dengan 
industrialisasinya, mereka perlu daerah 
jajahan dan sekaligus pasar. Dan keduanya 
ada di negara-negara Muslim. Untuk itu 
Barat perlu mengkaji agama, kondisi 
demografi, budaya, kultur dan politik umat 
Islam.   
Politik adalah tujuan keempat yaitu 
orientalis bekerjasama dengan kololinalis 
dalam menghadapi umat 
Islam.Pengetahuan orientalis tentang Islam 
diperlukan oleh imperialis. Budaya adalah 
tujuan terakhir yaitu orientalisme 
menyebarkan budaya Barat melalui cara 
berpikir yang khas, seperti berpikir 
sekuler, liberal, dualistis/dikhotomis dan 
sebagainya. 
Adapun Tujuan yang ingin mereka 
wujudkan adalah: (1)Membuat keraguan 
terhadap keabsahan alqur‟an sebagai 
firman Allah Para Orientalis mengatakan 
tentang humanismenya Al Qur‟an 
sehingga mereka berkesimpulan bahwa ia 
bukan besumber dari Allah.(2) Membuat 
keraguan terhadap kebenaran ajaran nabi 
Muhammad Upaya peraguan yang mereka 
lakukan mencakup masalah keabsahan 
hadist-hadist Nabi Muhammad.(3) 
Membuat keraguan terhadap urgensi 
bahasa Arab sebagai bahasa yang sesuai 
dengan perkembangan ilmu pengetahuan. 
(4) Membuat keraguan terhadap nilai fikih 
Islami yang asasi (5)Membuat keraguan 
terhadap nilai peninggalan kebudayaan 
Islam dan ilmu pengetahuan yang 
ditemukan oleh cendikiawan muslim. (6) 
Melemahkan jiwa ukhuwah Islamiyah 
antara sesama umat Islam diberbagai 
Negara. (7) Mereka pertama-tama 
menentukan objek yang akan mereka 
kritik, lalu dengan segala kepandaian dan 
kecerdikan berpikir mereka, mereka 
tetapkan cara-cara membeberkannya. 
Sekalipun hal-hal yang mereka kemukakan 
itu bohong semata, (8) Tujuan akhirnya 
adalah untuk menggantikan fenomena-
fenomenadan pemahaman-pemahaman 
yang membantu Islam, juga mengecilkan 
peran penting Islam serta efeknya dalam 
kehidupan perorangan, maupun 
masyarakat (9) Memurtadkan kaum 
muslim dari agamanya sendiri (10) 
Melemahkan rohani umat Islam dan 
menciptakan perasaan selalu kekurangan 
dalam jiwanya.(11) Mendistorsi ajaran 
Islam dengan cara menutupi kebenaran 
dan kebaikan ajarannya, sehingga 
masyarakat menganggap Islam sudah tidak 
relevan dengan pekembangan zaman (12) 
Mendukung segala macam bentuk 
penjajahan terhadap Negara Islam.(13) 
Memisahkan kaum muslim dari akar 
kebudayaan Islam mereka yang kuat 
dengan cara memutarbalikkan pokok-
pokok ajarannya dan mencabutnya dari 
sumber-sumbernya yang asli serta 
menghancurkan nilai dasarnya. 
Tokoh-Tokoh Orientalisme  
Berikut ini secara khusus 
dikemukakan beberapa tokoh orientalis 
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yang dapat mewakili tokoh-tokoh 
orientalisme besar, yaitu di antaranya : 
a. Christian Snouck Hurgronje (1857-
1936) 
Christian berasal dari Belanda, di 
sekolah menengah selama 5 tahun di 
Breda, ia masuk di fakultas Theology 
Universitas Leiden. Setelah itu ia 
masuk ke jurusan sastra dengan gelar 
doktor dengan promosi “cum laude” 
pada 24 November 1880. Karyanya 
yang berjudul “De Atjehers” 
(Penduduk Aceh) dalam 2 jilid pada 
tahun 1893-1894. Dalam buku 
disertasinya “Het Mekka anche Feest” 
dia menerangkan arti haji dalam Islam, 
asal-usulnya, dan tradisi yang ada di 
dalamnya. Kemudian mengakhiri 
tulisannya dengan kesimpulan bahwa 
haji dalam Islam merupakan sisa-sisa 
tradisi Arab jahiliyah. 
b. Harry St. John Philby (1885-1960) 
Ia adalah seorang orientalis 
berkebangsaan Inggris yang 
mempunyai jiwa imperialisme sangat 
menonjol dan membenci Islam, 
sehingga dipandang banyak berjasa 
kepada pemerintah kolonial Inggris. 
Dia dilahirkan di Srilangka, dan ia 
lulus dari Universitas Oxford pada 
jurusan bahasa-bahasa Timur pada 
tahun 1908. Philby kemudian 
mendapatkan tugas untuk menerbitkan 
harian “Jaridatul Arab” (Arab News) 
di Bagdad tahun (1917). Karyanya 
yaitu Arabian Days terbitan tahun 
1948. 
c. Evariste Leri Provencal (1894-1956) 
Ia adalah seorang orientalis 
Prancis berdarah Yahudi, yang berjiwa 
imperialis, dan berprofesi seorang guru 
besar. Dia lahir dari sebuah keluarga 
Yahudi di Aljier ibu kota Aljazair, 
Afrika Utara, ia tumbuh dalam 
lingkungan Yahudi dan belajar di 
Universitas Aljier. Karya-karya yang 
ditulis yaitu “Sejarah Spanyol Islam”, 
pada tahun 1953. 
d. Fritz Krenkov (1872-1953) 
Lahir di Jerman bagian utara, 
namun dibesarkan di Inggris dan 
mendapat kewarganegaraan. Karyanya 
sendiri seperti, Persatuan dalam Islam 
(1927), Sastra Rakyat Arab (1928), dan 
beberapa karya terjemahan. 
e. Blachere (1900-1973) 
Ia belajar di sekolah menengah 
atas di kota Casablanca (Darul 
Baidha) Marokko. Dia memasuki 
fakultas Adab pada Universitas Aljier 
(1922). Karya Blachere banyak sekali 
jumlahnya, baik mengenai 
kesusastraan maupun ke-Islaman, di 
antaranya, Biografi al-Walid Raja 
Dinasti Umayyah (1935), Perdana 
Menteri Penyair, Ibnu Zamrah (1937), 
Tarikh al-Adab al-Arabi (Sejarah 
Kesusastraan Arab) di tulis dalam 
bahasa Perancis terbitan tahun 1952. 
f. Louis Massignon (1883-1963) 
Ia banyak belajar dari tokoh-tokoh 
orientalis berbahaya seperti orientalis 
Hongaria Goldziher. Selama 3 tahun ia 
mengadakan studi lapangan mengenai 
keadaan sosial dan politik dunia Islam 
hingga tahun 1954. Kemudian 
meneruskan perjalanannya ke Kairo 
pada tahun 1906-1909, dan belajar di 
al-Azhar. Karyanya La Passion d’ al-
Hallaj, Martyr Mystique de I’Islam, 
Aliran Sufi al-Hallaj (1909), al-Hallaj 
(1911), Sejarah Pengumpulan Rasari 
Ikhwan ash-Shafa (1913), Sejarah Ilmu 
Pengetahuan Kalangan Bangsa Arab 
(1957), dan lain-lain. 
g. Abdul Kareem Germanus (lahir 1884) 
Ia lahir di Budapest pada tahun 
1884. Kemudian menjadi anggota staff 
lembaga penelitian di Kairo tahun 
1956-1963 di Baghdad. Karyanya 
Pengaruh Turki dalam Sejarah Islam 
(1932), Studi tentang Susunan Bahasa 
Arab (1954), Syair Arab Pilihan (1962) 
 David Santillana (1855-1931) 
Ia adalah seorang orientalis politis 
dan akademis berdarah Yahudi. 
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Karyanya at-Tamhid li Tarikh al-
Falsafah al-Islamiyah (Pengantar 
Filsafat Islam), terbit di Kairo tahun 
1904. 
C. Simpulan  
Pengkajian Orientalisme sangat 
kompleks (ketimuran, khususnya Islam) 
yang dilatarbelakangi oleh motif-motif 
yakni , keagamaan, keilmuan, ekonomi 
dan politik.  Para peneliti Islam 
mendefinisikan orientalisme dengan 
penelitian atau kajian akademi yang 
dilakukan non muslimin dari non Arab 
baik dari negara timur (asia) ataupun barat 
terhadap aqidah, syariat, bahasa dan 
peradaban islam dengan tujuan membuat 
keraguan pada agama yang lurus ini dan 
menjauhkan manusia darinya. 
Pembahasan tentang asal mula 
Orientalisme, sebenarnya masih 
diperselisihkan oleh para peneliti sejarah 
Orientalisme. Dan tidak diketahui secara 
pasti siapa orang Eropa pertama yang 
mempelajari tentang ketimuran dan juga 
tidak ada yang mencatat kapan terjadinya. 
Mayoritas berpendapat, menurut Dr. Hasan 
Abdur Rauf bahwa Orientalisme dimulai 
dari Andalusia (Spanyol) di abad ke-7 H, 
ketika tekanan Kristen Spanyol kepada 
masyarakat Islam di sana memuncak. 
Tak diragukan lagi oleh ummat Islam, 
bahwa Perang Salib belum berakhir, sejak 
Eropa keluar dari keterbelakangannya di 
zaman pertengahan mereka menuju ke 
timur dan menjadikannya daerah-daerah 
jajahan.  Penjajah bermaksud menguasai 
negeri dan rakyatnya, kemudian 
menghancurkan Aqidah yang sudah 
bersemi di hati ummat Islam. Melalui 
Orientalisme, penjajah menanamkan 
perasaan bahwa Islam berbahaya bagi 
programnya. 
Fase perkembangan Orientalisme; (1) 
. Missionaris & Anti Islamn dimulai abad 
ke-16 M (2) Kajian dan Cacian , abad  ke- 
17 dan 18 M. (3) Kajian & Kolonialisme, 
abad ke- 19 dan ¼ pertama abad ke- 20 M. 
(4) Kajian & Politik, paruh ke- 2 abad ke- 
19 M.  Tujuan  utama orientalisme adalah 
mengungkap dan menyingkap signifikansi 
simbolik ungkapan kultural Islam yang 
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EKSISTENSI  KATA SERAPAN DALAM AL-QUR’AN 
 
Zuhriah 




This paper focuses on a loan word (al-mu'arrab), the absorption method of vocabulary, its 
characteristics and its existence in the Qur'an which is always a debate among scholars. In 
general, the absorption of the vocabulary of a foreign language into Arabic is caused by the 
mixing between Arabs to neighbouring countries due to trade relations, migration, war and 
expansion of the Islam. The absorption process is done by changing the font, changing the 
line, adding another letter in the word, reducing the letters and others. As a result of these 
changes, people often do not realize that actually it is not native Arabic but the absorption of 
other languages. Therefore, this paper also presents the characteristics of a loan word in order 
to facilitate people in identification. Their absorption method and characteristics are 
possessed by the vocabulary uptake Arabic signifies that its existence is recognized by the 
public, but its existence in the Qur'an is still a debate among scholars from the first until now. 
There are at least three scholars‟opinions in this regard. Most of them have stated that none of 
the Arabic loan word in the Qur'an and have also stated that in fact there are words that are 
not native Arabic but the absorption of other languages. Last categories are the ones who try 
to reconcile the two previous groups. 
 




Bahasa manusia di muka bumi ini 
baik yang sudah punah maupun yang 
masih eksis tidak ada yang tetap (statis)  
tanpa ada perubahan dari asalnya karena 
bahasa itu bersifat dinamis. Semuanya 
saling pengaruh mempengaruhi antara satu 
dengan yang lainnya, semuanya saling 
menyerap dan diserap. Hanya saja ada 
bahasa yang banyak memberi dan sedikit 
menerima dan sebaliknya ada bahasa yang 
sedikit memberi dan banyak menerima 
dari bahasa lain. Pada dasarnya hal 
tersebut bertujuan untuk memperkaya 
bahasa itu sendiri seiring perkembangan 
dan kemajuan zaman yang mau tak mau 
menuntut adanya perubahan.bahasa. Hal 
tersebut terjadi pula pada bahasa Arab. 
Salah satu cara memperkaya 
perbendaharaan kosakata bahasa Arab 
adalah menyerap dari bahasa asing yang 
biasa diistilahkan dengan al-taʻrib/al-
iqtirad.  Hal tersebut terjadi dalam 
berbagai bidang  seperti bidang politik dan 
administrasi, bidang keilmuan dan 
kesenian, bidang industri dan peralatan, 
bidang keagamaan selain Islam dan lain 
sebagainya (Rabiʻ , 1976 : 112). 
Sejak zaman jahiliyah atau sebelum 
turunnya al-Quran, bahasa Arab telah 
mengalami al-taʻrib/al-iqtirad. Hal 
tersebut dapat dilihat dalam bahasa syair-
syair jahiliah. Setelah Islam datang proses 
al-taʻrib/al-iqtirad ini terus berkembang 
sehingga kosa kata bahasa Asing tersebut 
tidak hanya dijumpai dalam bahasa para 
penyair tetapi dipakai pula oleh para 
pemimpin, dipakai di rumah dan di pasar 
bahkan dalam al-Quran dan Hadis. Hanya 
saja keberadaan kosakata serapan dalam 
al-Quran masih menjadi perdebatan yang 
panjang di kalangan kaum intelektual.  
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1. Pengertian Serapan  ( ضارتقلإا/بيرعتلا ) 
Menurut Samsuri serapan adalah 
“pungutan”, (1987:50) sedangkan 
Kridalaksana memahami kata serapan 
dengan istilah “pinjaman” yaitu bunyi, 
fonem, unsur gramatikal atau unsur 
leksikal yang diambil dari bahasa lain, 
(1985:120). Serapan  dalam bahasa Arab 
disepadankan dengan al-taʻrib/ al-iqtirad.   
Menurut Ibrahim Mustafa 
(1972:591)  بيرعتلا (al-taʻrib) adalah : 
 اهظفلب اهلقن دنع ةيبرع ةغبصب ةملكلا غبص"
"ةيبرعلا ةغللا لىإ بينجلأا 
Artinya: 
“Membentuk suatu kata sesuai 
dengan bahasa Arab sewaktu 
dipindahkan dari lafaz asing ke 
dalam bahasa Arab”. 
Sedangkan menurut al-Suyūţī 
(1998:211) بيرعتلا adalah:  
 في ٍناعلد ةعوضولدا ظافللأا نم برعلا وتلمعتسا ام
اهتغل يرغ 
Artinya: 
“Lafaz-lafaz dari makna tertentu 
yang dipakai oleh orang Arab yang 
bukan berasal dari bahasanya”. 
 Menurut Hilāl (1976:140): 




Taʻrīb adalah orang-orang Arab 
berkomunikasi dengan 
menggunakan bahasa Asing 
berdasarkan cara dan uslubnya 
sendiri. 
Sedangkan  Rabiʻ ( 1976:151)  
berpendapat bahwa yang dimaksud dengan  
al- Taʻrib adalah : 
 ، ةيبرعلا يرغ في نىعم تاذ ظافللأ برعلا لامعتسا"
 هانعبم اديدج اظفل نولبقي ةجالحا عفادب منهأ نىعبم
 ىوغللا مهماظن نم ءزج حبصيو ةيبنجأ ةغل نم
"وب نوهمافتي ىذلا 
Artinya: 
“Orang Arab menggunakan lafaz-
lafaz yang mempunyai makna yang 
tidak terdapat dalam bahasa Arab, 
Berdasarkan hal tersebut,  mereka 
menerima suatu lafaz baru dari 
bahasa Asing dan menjadikannya 
bagian dari sistem bahasa yang 
mereka pahami”.  
 al-Taʻrib biasa juga diistilahkan 
dengan al-Iqtirad . al-Iqtirad berasal dari 
kata  ضرق  berarti “meminjam” dan ضاترقا 
adalah bentuk masdarnya yang berarti 
“pinjaman”, (Yunus, 1973:337). 
Penggunaan istilah tersebut pada dasarnya 
hanya bertujuan untuk memperluas ruang 
lingkup dari al-taʻrib. Penyerapan yang 
hanya terbatas pada tingkatan lafaz atau 
kosa kata saja itulah yang biasa dikenal 
dengan al-taʻrib, namun jika penyerapan 
itu mencakup bunyi (fonem), lafaz (kosa 
kata),  kaedah dan semua pengaruh suatu 
bahasa terhadap bahasa lain biasa 
diistilahkan dengan al-Iqtirad, (Rabiʻ, 
1976:152). 
 Berdasarkan beberapa 
defenisi/pengertian yang telah 
dikemukakan di  atas maka al-taʻrib 
adalah serapan kosa kata bahasa asing ke 
dalam bahasa Arab berdasarkan cara-cara 
tertentu yang ditetapkan oleh orang Arab 
sendiri. 
 
2.Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 
Timbulnya Serapan  (al-Taʻrib). 
Menurut sejarah bahasa, bahasa itu 
bersifat dinamis. Ia bisa mengalami 
perubahan akibat adanya hubungan antara 
satu bahasa dengan bahasa yang lain. 
Hubungan antar kelompok pemakai bahasa 
tersebut biasanya terjadi karena secara 
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geografi  letak bahasa tersebut berdekatan 
atau bertetangga, atau adanya hubungan 
perdagangan dan hubungan kebudayaan. 
Berdasarkan hal tersebut muncullah 
akulturasi bahasa ( ىوغللا كاكتحلإا ). 
Bahasa Arab juga mengalami hal 
tersebut di atas. Sejak zaman jahiliyah 
mereka mengadakan hubungan dengan 
bangsa-bangsa yang bertetangga misalnya 
mereka berhubungan dengan orang-orang 
Arami dan Habsyi. Setelah Islam tersebar 
mereka berhubungan dengan Persia, 
Romawi dan Turki. 
Dengan demikian, pada umumnya 
al-taʻrib disebabkan oleh adanya 
percampuran orang Arab dengan negara 
tetangga sejak dulu karena hubungan 
dagang, perpindahan, peperangan dan 
perluasan daerah penyiaran agama Islam. 
Mereka banyak yang tinggal di negara-
negara taklukan dan bergaul dengan 
penduduk asli. Mereka juga bercampur 
dengan orang-orang Eropa terutama pada 
masa perang Salib, (Sirhaan,1956:83). 
Menurut Rabi (1976:153) faktor-
faktor khusus yang menyebabkan 
timbulnya serapan (al-taʻrib/al-iqtirad) 
adalah : 
1. Adanya kebutuhan yang mendesak 
(keadaan darurat) seperti penyerapan 
nama-nama hewan dan tumbuh-
tumbuhan, hasil-hasil teknologi modern 
serta hasil penelitian yang baru. Orang-
orang Arab tidak mampu menolak hal 
tersebut dengan alasan tidak ditemukan 
lafaz bahasa Arab yang dapat 
mengungkapnya sehingga kosa kata 
tersebut diterima baik dengan tanpa 
mengalami perubahan dari bahasa 
aslinya atau dengan mengadakan 
perubahan sesuai dengan perubahan 
yang ada dalam bahasa Arab 
2. Adanya keinginan untuk 
membanggakan diri dan terkenal. Kosa 
kata Asing terserap ke dalam bahasa 
Arab merupakan  hasil keinginan orang 
Arab dikenal bahwa dalam bahasa Arab 
ada juga unsur-unsur dari bahasa lain. 
3. Kekaguman sekelompok orang (umat) 
terhadap kelompok (umat) yang lain. 
Sekelompok orang mengikuti kelompok 
yang lain dalam fenomena sosial di 
antaranya fenomena bahasa, contohnya 
bangsa Turki dan Persia mengambil 
banyak kosakata Arab karena 
kekagumannya terhadap bahasa Arab. 
4. Keringanan/kemudahan kosa kata 
bahasa sumber. Bahasa Asing lebih 
mudah/ringan pengucapannya dari 
bahasa Arab sehingga kosa kata 
tersebut terpakai dan tersebar, 
contohnya;  كسم  (kesturi/parfum) 
dipakai menggantikan kata  مومشلدا  dan    
توتلا  (pohon ulat sutera) menggantikan 
kata     داصرفلا  . 
 
3. Tata Cara (Metode) al-Taʻrib/al-
Iqtirad 
 Sebelum membicarakan tata cara 
atau metode arabisasi suatu lafaz, terlebih 
dahulu akan dikemukakan ruang lingkup 
penyerapan suatu bahasa ke bahasa yang 
lain  ditinjau dari tataran  kebahasaan. 
Penyerapan antar bahasa secara umum bisa 
terjadi pada tataran  fonem (bunyi), tataran 
kata dan juga bisa terjadi pada tataran 
nahwi (kaidah-kaidah kebahasaan). 
1. Tataran Fonem 
Pada tataran ini suatu bahasa 
menyerap/mengambil beberapa fonem 
bari bahasa lain (bahasa sumber). 
Contohnya; bahasa Inggris menyerap 
fonem-fonem Halqi dari bahasa Arab. 
Fonem Halqi adalah fonem-fonem yang 
keluar dari tenggorokan seperti      ينعلا  ,   
ينغلا  ,   ءالحا ,   ءالخا ,   ءالذا.  Demikian juga 
orang-orang Sumari menyerap fonem-
fonem Halqi tersebut dari bahasa Semit 
ketika orang-orang Semit melakukan 
hijrah  ke Iraq dan bercampur dengan 
mereka. 
2. Tataran Kata 
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Pada tataran ini suatu bahasa menyerap 
kosa kata atau lafaz-lafaz dari bahasa 
sumber. Contohnya; bahasa Arab 
menyerap lafaz-lafaz dari bahasa Ibrani 
seperti kata   روطلا  ,  ميىاربا    ميلا  dan   
ليعاسما  . Dari bahasa Habsyi seperti 
kata   ةاكشلدا  ,  لفكلا   ,   كئارلأا ,   
برنلدا ,  بيصنلا. Dari bahasa Persia 
seperti     مسيربلإا , قابرتسلإا , سدنسلا  ,   
جابيدلا ,   روفاكلا  ,   لفنرقلا  ,  بلاودلا  , 
ركسعلا  ,  كعكلا   . Dari bahasa Yunani 
seperti  kata   قيرطبلا ,  ساطسقلا  ,  
قايترلا ,  سودرفلا dan ليبجنسلا . 
(Sirhaan,1956:84). 
3. Tataran Nahwi 
Penyerapan pada tataran ini jarang 
terjadi karena setiap bahasa mempunyai 
aturan tersendiri dalam membentuk 
kalimat. Menurut Whitney penyerapan 
pada tingkatan ini susah terjadi kecuali 
jika bahasa tersebut terkalahkan oleh 
bahasa yang lain sedangkan menurut 
Ibrahim Anis pendapat Whitney 
tersebut sangat berlebihan karena 
meskipun bahasa tersebut belum punah 
suatu bahasa bisa menyerap aturan-
aturan kebahasaan dari bahasa lain 
(bahasa sumber). Contohnya; bahasa 
Inggris sewaktu terjadi kontak 
(hubungan) dengan bahasa Latin 
menyerap beberapa kaidah bahasa Latin 
seperti pembentukan jamak dan 
isytiqaq. Bahkan bahasa Persia 
menyerap dari bahasa Arab kosa kata 
dan pembentukan jamak-nya  sekaligus 
seperti kata  دجسم  dan   دجاسم   . 
 
a.   Metode Serapan Bahasa Arab 
Cara yang ditempuh oleh orang 
Arab dalam menyerap kosa kata Asing dan 
menjadikannya sebagai bahasanya pada 
dasarnya terbagi empat yaitu: 
1. Mengubah kata tersebut dan 
menyesuaikannya dengan pembentukan 
kata bahasa Arab seperti kata  جربه 
(buruk, jelek) yang disesuikan dengan 
kata  بلهس ( panjang). 
2. Mengubah kata itu tapi tidak 
menyesuaikan dengan pembentukan 
kata bahasa Arab seperti kata رجآ . 
3. Tidak mengubah kata tersebut dan 
menyesuikannya dengan bahasa Arab 
seperti  kata  مكرك(kunyit) yang 
disesuaikan dengan kata مقمق 
(lingkaran lengan baju). 
4. Tidak mengubah katanya dan tidak 
menyesuaikan dengan bahasa Arab 
seperti ناسارخ (Hilal, 1976:144). 
Dari pemaparan di atas maka dapat 
disimpulkan bahwa kata serapan yang 
masuk dalam bahasa Arab ada yang 
mengalami perubahan dan penyesuaian 
dan ada juga yang diserap secara utuh 
tanpa perubahan. Kata-kata yang diubah 
oleh orang Arab dengan cara 
menyesuaikan dengan karakteristik bahasa 
Arab itulah yang disebut al-muʻarrab ( 
برعلدا ) sedangkan kata-kata yang tidak 
mengalami perubahan apapun sehingga 
tidak ada karakteristik bahasa Arab pada 
kata tersebut itulah yang disebut dengan 
al-dakhil ( ليخدلا ). 
Adapun penyerapan bahasa Arab 
berdasarkan cara al-taʻrib/al-iqtirad 
adalah dengan  mengubah huruf, 
mengubah baris, menambah  huruf lain 
pada kata tersebut, mengurangi hurufnya 
dan lain-lain, (Ya‟kub, 1982:217). 
Gambaran tersebut dapat dilihat sebagai 
berikut: 
1.   Mengubah atau mengganti huruf  
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a) Mengubah huruf   ءاي  menjadi  ءاب  
atau   ءاف   , contoh;  kata    دنري   
menjadi    دنرب   atau  دنرف    dan kata   
ذلاوي  menjadi  ذلاوف   . 
b) Mengubah huruf    ميج  dan     فاك  
menjadi     فاق   , contoh   جبركلا  
menjadi   جبرقلا   atau قبرقلا    (toko) . 
c) Mengubah huruf   ينش    menjadi     
ينس   , contoh      ليئاشما  menjadi  
ليئاسما   dan ليوارش   menjadi ليوارس   
. 
d) Mengubah huruf     ينس  menjadi     
داص   , contoh    درس  menjadi    درص  
(sejuk/dingin) . 
2.  Mengubah baris, contohnya   بآدْرَس   
menjadi     بادْرِس  ( bangunan di bawah 
tanah). 
3.  Menambah   لا ( فيرعتلا ملا  ) pada 
kata tersebut seperti      مسيربلإا   
(rumput), جابيدلا  (sutera),  لفنرقلا  ( 
cengkeh), كعكلا (kue), ركسعلا 
(tentara), قيرطبلا  (pinguin), ساطسقلا  
(neraca timbangan), ليبجنسلا  (jahe), 
قايترلا  (obat penolak racun/imunisasi) 
dan lain-lain. 
4. Menambah dan mengubah huruf 
contohnya kata  هدنر   menjadi  جدنرأ ( 
kulit hitam). 
5. Mengurangi dan mengubah huruf, 
contohnya   هَرْه ْ بن  menjadi    َجرْه َب  
(buruk, jahat, batil). 
6. Dari segi isytiqaq, kata    مىردم  ( orang 
kaya/banyak uang) diambil dari isytiqaq 
kata    مىرد . 
b.   Karakteristik Kata Serapan Arab 
Ada beberapa karakteristik yang 
terdapat pada kata-kata muʻarrab yang 
membedakannya dengan bahasa Arab asli. 
Menurut Hilal (1976:144) dan Rabi 
(1976:157) ciri-ciri kata serapan bahasa 
Arab di antaranya:  
1. Kata tersebut menyimpang dari 
pola/wazan bahasa Arab seperti kata  
ناسارخ , ينمآ  dan   مسيربا  .  
2. Kata tersebut diakhiri oleh huruf ءاز 
yang sebelumnya terdapat huruf  لاد  
seperti kata   زدنهم  . Huruf   tersebut 
biasa diganti dengan huruf     ينس   
menjadi    سدنهم   ( insinyur). 
3. Terdapat huruf   ميج   dan    فاق    
dalam satu kata seperti  قينجنم ( 
perkakas perang sejenis meriam) dan     
قسوج   (mahligai). 
4.  Terdapat huruf   داص   dan     ميج   
dalam satu kata  seperti    نالجوص   
(tongkat), جنص   (alat 
musik/permainan),   صِج  (kapur). 
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5. Terdapat huruf ميج  dan ءاط dalam satu 
kata seperti نجاط (kuali/tempat 
menggoreng). 
6. Terdapat huruf    ينس  dan لاذ  dalam 
satu kata     جذاس   (bersahaja). 
7. Kata tersebut dimulai dengan huruf  نون 
yang diikuti oleh huruf ءار  seperti سجرن     
(bunga bawang). 
8. Kata rubaʻi dan khumasi yang tidak 
mempergunakan huruf-huruf zalāqah1 
seperti kata   ساطسق    , قسوج  . 
c.Kosakata Serapan dalam al-Qur’an 
 Para ulama berbeda pendapat 
dalam menjawab pertanyaan apakah dalam 
al-Qur‟an terdapat lafaz yang bukan 
bahasa Arab (ajam). Ada tiga kelompok 
ulama yang mengemukakan pendapatnya 
berkaitan dengan masalah ini yaitu : 
1. Kelompok pertama berpendapat bahwa 
pada kenyatannya dalam al-Qur‟an ada 
lafaz-lafaz yang bukan bahasa Arab 
(ajam). Kata-kata tersebut diantaranya 
adalah   وط  ,  ميلا ,  روطلا  , نوينابرلا  ,  
طارصلا  ,   سودرفلا  ,   ساطسقلا ,   
ةاكشم , ينلفك   dan lain-lain.  Ulama 
yang berpendapat demikian diantaranya 
adalah  Ibnu Abbas, Mujahid, Ibnu 
Jubair, Ikrimah dan sebagian dari 
golongan ahli fiqh. 
2. Kelompok kedua dari golongan linguis 
berpendapat bahwa tidak ada kata 
serapan (muʻarrab) dalam al-
Qur‟an dengan dalil firman Allah 
swt. QS. Al-Zuhruf /43: 3 yang 
berbunyi: 
                                                 
1
 Huruf  yaitu     ءارلا  ,     نونلا   ,  ملاا   ,  
ءافلا ,   ءابلا , dan   ميلدا     . 
 
 ِإ ن َج ا َع ْل َن ُها  ُق ْر  نآ َع ا َر ِب  ي َل ا َع  ل ُك ْم  َت ْع ِق ُل ْو َن . 
Artinya: 
Sesungguhnya Kami menjadikan al-
Qur’an dalam bahasa Arab supaya 
kamu memahami(nya). 
Ayat di atas  menjelaskan bahwa al-
Qur‟an menggunakan bahasa Arab 
bukan bahasa yang lain. Senada dengan 
ayat tersebut, Allah swt.  juga berfirman 
dalam QS. al-Syuʻaraa/26 : 195 yang 
berbunyi: 
 ِب ِل َس ٍنا  َع َر يِب  ُم ِب ٍْين . 
Artinya: 
Dengan bahasa Arab yang jelas. 
Kedua ayat di atas kemudian dipertegas 
lagi dengan firman Allah swt. dalam 
QS. Fussilat 41/ : 44  yang berbunyi: 
 َو َل ْو  َج َع ْل َن ُها  ُق ْر  نآ َأ ا ْع َج ِم  ي َل ا َق ُلا ْو َل ا ْو َلا ُف   ص َل ْت 
 َيآ ُتا ُو  َأ َأ ْع َج ِم  ى  َو َع َر  ِب  ُق ْل  ُى َو  ِل  ل ِذ ْي َن  َء َما ُن ْو ا
 ُى  د َو ى ِش َف  ءا  َو  لا ِذ ْي َن  َلا ُي  ْؤ ِم ُن ْو َن  ِْف  َء َذا ِِنها ْم 
 َو ْق  ر  َو ُى َو  َع َل ْي ِه ْم  َع  م ُأ ى ْو َل ِئ َك  ُي َن ُدا ْو َن  ِم ْن 
 َم َك ٍنا  َب ِع ْي ٍد . 
Artinya: 
Dan jikalau Kami jadikan al-Qur’an itu 
suatu bacaan dalam bahasa selain 
Arab, tentulah mereka mengatakan: 
"Mengapa tidak dijelaskan ayat-
ayatnya?" Apakah (patut al-Qur’an) 
dalam bahasa asing sedang (Rasul 
adalah orang) Arab? Katakanlah: "Al-
Qur’an itu adalah petunjuk dan 
penawar bagi orang-orang mukmin. 
dan orang-orang yang tidak beriman 
pada telinga mereka ada sumbatan, 
sedang al-Qur’an itu suatu kegelapan 
bagi mereka. Mereka itu adalah 
(seperti) yang dipanggil dari tempat 
yang jauh". 
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3. Kelompok ketiga adalah golongan yang 
menengahi kedua golongan di atas. 
Golongan ini berpendapat bahwa kedua 
golongan tersebut baik yang menerima 
maupun yang menolak keduanya benar. 
Alasan mereka mengatakan hal tersebut 
karena kata-kata yang menurut 
golongan pertama adalah kata serapan, 
pada awalnya atau asalnya memang 
berasal dari bahasa ajam kemudian 
orang Arab meng-arab-kannya sesuai 
dengan bahasanya, mengubah lafaz-
lafaz ajam dengan menyesuaikan lafaz 
bahasanya sehingga bahasa ajam 
tersebut menjadi bahasa Arab. Setelah 
itu, turunlah al-Quran sehingga kata-
kata tersebut bercampur dalam bahasa 
Arab. Dengan demikian, orang yang 
berpendapat bahwa kata-kata tersebut 
adalah bahasa Arab dan orang yang 
berpendapat bahwa kata-kata tersebut 
adalah mu‘arrab (serapan) semuanya 
benar (Rabiʻ, 1976:160). 
Sebagai orang yang berkecimpung 
dalam bidang kebahasaan khususnya 
bahasa Arab maka tidak ada salahnya 
menganalisis lebih dalam lagi kitab suci al-
Qur‟an untuk menambah khazanah ilmu 
pengetahuan yang berkaitan dengan al-
muʻarrab sekaligus menambah wawasan 
umat Islam tentang isi dan kandungan 
kitab yang menjadi pedoman hidupnya. 
 
C. PENUTUP 
Berdasarkan pemaparan pada 
pembahasan tentang proses pengembangan 
bahasa melalui cara arabisasi (al-taʻrib/ al-
iqtirad), maka dapat ditarik kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. al-Taʻrib/ al-Iqtirad adalah sutu cara 
yang ditempuh oleh orang Arab untuk 
memperkaya bahasanya dengan 
menyerap  kosa kata bahasa asing ke 
dalam bahasa Arab berdasarkan cara-
cara tertentu. 
2. al-Taʻrib/ al-Iqtirad terjadi karena 
adanya hubungan antara bahasa-bahasa 
yang bertetangga, adanya hubungan 
dagang dan kebudayaan. Selain itu, 
karena adanya kebutuhan yang 
mendesak atau keadaan yang darurat, 
adanya keinginan orang Arab dikenal 
oleh bangsa lain, mudahnya 
pengucapan bahasa sumber  juga ikut 
mendorong terjadinya al-taʻrib/ al-
iqtirad ini. 
3. al-Taʻrib/ al-Iqtirad dilakukan dengan 
cara mengubah huruf, mengganti baris, 
menambah huruf, menghilangkan huruf 
atau gabungan dari beberapa cara 
tersebut. 
4. Karakteristik kata yang muʻarrab 
diantaranya adalah tidak menggunakan 
pola-pola bahasa Arab, dalam satu kata 
terdapat huruf   ميج  dan    فاق  , huruf   
ميج    dan   داص atau huruf    ميج  dan  
ءاط   , dimulai dengan huruf    نون dan   
ءار   , diakhiri oleh huruf  ءاز yang 
sebelumnya terdapat huruf  لاد . 
5. Ada tiga kelompok besar ulama yang 
mengemukakan pendapatnya tentang al- 
muʻarrab dalam al-Qur‟an. Ada yang 
menyatakan bahwa di dalamnya 
terdapat kata-kata yang mu‘arrab, ada 
juga yang mengingkari hal tersebut dan 
ada juga kelompok yang menengahi 
kedua kelompok tersebut dengan 
mengatakan keduanya benar dengan 
melihat lafaz-lafaz bahasa Arab 
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Abstract 
This paper will discuss the study of iconity by pictures presenting the ASEAN Economic Community 
(AEC). Various iconities of the AEC pictures emerged, particularly in the virtual world (online) as a form 
of community support of ASEAN on the establishment of the ASEAN Economic community. 
Based on the semiotic study, the ASEAN Economic Community presented an iconity of bhinneka tunggal 
ika, which is togetherness and unity in the field of economic cooperation that comes from ASEAN 
countries against the background of different cultures and different languages. However, the discourse 
that emerges is of impending competition among the ASEAN members in the fields of trade and services. 
The hypothesis of the paper is that economic and cultural integration in ASEAN Economic Community 
has limited iconity. 
 
Key words: iconity, semiotic, culture, representation 
 
A. Pengantar 
Berdasarkan sejarah, gagasan lahirnya 
Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN 
Economic Community-AEC) 2015 bermula 
pada kegiatan pertemuan KTT ASEAN yang 
diselenggrakan di Kuala Pumpur Malaysia 
Desember 1997. Hasil pertemuan KTT 
ASEAN tersebut menyepakati adanya 
ASEAN Vision 2020 yang intinya 
menitikberatkan pada pembentukan kawasan 
ASEAN yang stabil, makmur, dan 
kompetitif dengan pertumbuhan ekomoni 
yang adil dan merata serta dapat mengurangi 
kemiskinan dan kesenjangan sosial.  
Gagasan pembentukan MEA ini 
kemudian  diajukan lagi pada pertemuan 
KTT ASEAN di Bali Oktober 2013. 
Indonesia sebagai tuan rumah mengusulkan 
bahwa Masyarakat Ekonomi ASEAN 
(MEA) menjadi tujuan dari integrasi 
ekonomi regional dikawasan Asia Tenggara. 
Kemudian pada KTT ASEAN yang ke-12 
Januari 2007, para pemimpin ASEAN 
membuat deklarasi untuk mengubah 
ASEAN menjadi daerah dengan 
perdagangan bebas baik barang maupun 
jasa, investasi, tenaga kerja profesional, dan 
aliran modal (dana) dengan 
memberlakukannya Masyarakat Ekonomi 
ASEAN (MEA) akhir tahun 2015.   
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 
merupakan  bentuk integrasi ekonomi 
ASEAN, negara-negara yang berada di 
kawasan Asia Tenggara (ASEAN) yang 
menerapkan sistem perdagangan bebas. 
Fokus MEA 2015 meliputi: Asia Tenggara 
sebagai kesatuan pasar dan produksi; MEA 
akan dibentuk sebagai kawasan ekonomi 
dengan tingkat kompetisi yang tinggi; 
kawasan yang memiliki perkembangan 
ekonomi yang merata dengan prioritas 
UKM; MEA akan diintegrasikan secara 
penuh terhadap perekonomian global. 
(Baskoro, 2014: al. 2-5) Komunitas ASEAN 
dengan demikian menjadi bagian dari 
komunitas global sehingga segala hal yang 
berkaitan kepentingan ASEAN tidak dapat 
dipisahkan dari fenomena globalisasi. 
(Hariyanto, 
https://www.academia.edu/9573747/Hibridis
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MEA, sebagai wadah integrasi bidang 
ekonomi antar anggota ASEAN memiliki 
karakterisitik, yaitu  berbasisi pada pasar 
tunggal dan produksi;  kawasan ekonomi 
yang sangat kompetitif; wilayah 
pembangunan ekonomi yang adil, dan  
kawasan yang begitu terintegrasi dalam hal 
ekonomi global.  
MEA pada dadasarnya bukan hanya 
bentuk integrasi bidang ekonomi antar 
anggotanya, tetapi juga integrasi dalam 
bahasa dan budaya. Jumlah  anggota 
ASEAN adalah sepuluh negara, yang terdiri 
atas Indonesia, Brunei, Kamboja, Malaysia, 
Laos, Filipina, Myanmar, Singapura, 
Thailand dan Vietnam. Dari bahasa yang 
digunakan sebagai alat komunikasi, Brunei 
dan Malaysia menggunakan bahasa Melayu, 
dan bahasa Inggris,  Indonesia, bahasa 
Indonesia, Kamboja, bahasa Khmer, Laos, 
bahasa Lao, Myanmar, bahasa Myanmar,  
Filipina, bahasa Filipino, Singapura, bahasa 
Melayu dan bahasa Inggris, Thailand 




Dari segi aspek bahasa, anggota MEA 
menunjukkan keragaman bahasa dan 
tentunya juga keragaman budaya. Ini berarti 
bahwa terbentuknya MEA bukan hanya 
sebagi bentuk integrasi ekonomi ASEAN 
tetapi juga integrasi bahasa dan budaya. 
Keragaman bahasa dan budaya dapat dilihat 
pada penggunaan logo atau ikon yang 
merepresentasikan makna Masyarakat 
Ekonomi ASEAN yang dapat ditemukan di 
media on line.  Sejak deklarasi MEA, salah 
satu fenomena yang muncul sebagai bentuk 
dukungan terbentuknya MEA adalah  ikon-
ikon MEA yang merepresentasikan 
keragaman bahada dan budaya yang 
disatukan dalam satu media, yaitu 
Masysrakat Ekonomi ASEAN.  Tulisan ini 
akan membahas makna secara semiotis 
penggunaan ikon-ikon MEA. 
B. Semiotika dan Representasi 
- Semiotika 
Manusia sebagai makhluk sosial 
memiliki kemampuan memberikan makna 
(tanda) yang menghubungkan  mereka 
dengan alam (realitas). Dalam memaknai 
alam sebagai realitas budaya, secara 
semiotis manusia memanfaatkan dua unsur, 
yang Ferdinand de Saussure  menyebutnya 
signfiant  (penanda)  dan signefié (petanda).  
Sebuah contoh yang diberikan Saussure 
dalam bukunya, Cours de Linguistique 
Générale (1967: 97),  berupa bunyi /arbròr/ 
yang terdiri atas enam huruf „arbror‟ adalah 
penanda dalam sebuah konsep yang 
berhubungan pada sebuah objek yang pada 
kenyataannya merupakan sebuah pohon  
yang memiliki batang dan daun.  Penanda 
tersebut (citra bunyi atau kata) itu sendiri 
bukanlah sebuah tanda, kecuali seseorang 
mengetahuinya sebagai hal demikian dan 
berhubungan dengan konsep yang 
ditandainya. Saussure menggunakan istilah 
signifiant (penanda) untuk segi bentuk 
tanda, dan signifié (petanda) untuk segi 
maknanya. Dengan demikian, semua yang 
hadir dalam realitas (alam)  dilihat sebagai 
tanda yang dipahami atau dimaknai melalui 
proses signifikasi antara penanda (bentuk)  
dan petanda (makna).  
Roland Barthes, pengikut semiotika de 
Saussure, memandang tanda dibangun 
melalui dua level pemaknaan, yaitu denotasi 
dan konotasi. Dalam teorinya (Barthes, 
1957:  89-90), denotasi, sebagai  sistem 
signifikasi tahap pertama (sistem primer), 
yaitu pemaknaan secara umum  diterima 
dalam konvensi dasar sebuah masyarakat. 
Selanjutnya, konotasi sebagai sistem 
signifikasi tahap kedua (sistem sekunder), 
adalah pemaknaan tertentu (makna 
tambahan) dari sistem primer. Konotasi 
menghasilkan makna baru  yang diberikan 
oleh masysrakat pengguna tanda yang dapat 
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dilatarbelakangi oleh ideologi, sosial 
budaya, dan  berdasarkan konvensi yang ada 
dalam masyarakat. Konotasi digunakan 
pemakai tanda untuk menjelaskan realitas 
sosial budaya, yang dapat menjadi  label 
sosial yang membudaya di masysrakat.    
Dalam pada itu, dengan merujuk pada 
Charles Sander Peirce, tanda dipandang 
sebagai sesuatu yang mewakili sesuatu, 
„something which stands to somebody for 
something in some respect or capacity’ 
(Peirce, 1966: 96). Sesuatu itu dapat berupa 
hal yang konkret yang dapat ditangkap 
dengan pancaindra, yang kemudian melalui 
proses penafsiran (interpretan), mewakili 
sesuatu yang lain (makna tertentu), yang ada 
dalam kognisi manusia. Sesuatu yang 
pertama disebut representamen  dan sesuatu 
yang ada dalam kognisi manusia disebut 
objek. Peirce menyebut tanda sebagai 
representamen dan konsep, benda, gagasan, 
dan seterusnya yang diacuhnya sebagao 
objek. Makna (impresi, kognisi, perasaan, 
dan seterusnya) yang diperoleh dari sebuah 
tanda dinamakan interpretan (Danesi, 
2010:37).  Jadi, dalam pemaknaan sesuatu 
tanda melalui proses semiosis, terjadi dari 
hal yang konkret (realitas yang ada di sekitar 
pengguna tanda) ke dalam kognisi manusia.  
Dengan demikian secara garis besar,  tanda 
yang hidup dalam masysrakat dipandang 
sebagai representamen yang mewakili 
sesuatu yang lain (makna tertentu) yang ada 
dalam kognisi manusia.  
- Representasi 
Hall (1993: 39) memberikan defenisi 
representasi sebagai  an essential part of 
the process by which meaning is produced 
and exchanged between members of 
culture. Representasi adalah suatu proses 
penandaan untuk memproduksi makna 
yang kemudian makna dipertukarkan 
dalam anggota masyarakatnya dengan latar 
belakang budaya yanag sama. Proses 
pertukaran tanda menghasilkan pemkanaan 
tanda yang dipahami bersama oleh 
masyarat anggotanya. Jadi, representasi 
adalah bagaimana suatu tanda diproduksi 
oleh anggota masysrakat kemudian 
dimaknai secara bersama.  
Hal terpenting dalam sistem 
representasi adalah bagaimana kelompok 
yang dapat berproduksi dan bertukar makna 
kelompok tertentu yang memiliki suatu 
latar belakang pengetahuan yang sama 
sehingga dapat menciptakan suatu 
pemahaman yang (hampir) sama.  
Member of the same culture must share 
concepts, images, and ideas which enable 
them to think and feel about the world in 
roughly similar ways. They must share, 
broadly speaking, the same 'cultural codes'. 
In this sense, thinking and feeling are 
themselves 'system of representations. (Hall, 
1993: 41) 
Pemaknaan terhadap sesuatu dapat  
berbeda dalam budaya atau kelompok 
masyarakat yang berlainan karena pada 
masing-masing budaya atau kelompok 
masyarakat tersebut ada cara-cara tersendiri 
dalam memaknai sesuatu. Kelompok 
masyarakat yang memiliki latar belakang 
pemahaman yang tidak sama terhadap kode-
kode budaya tertentu tidak akan dapat 
memahami makna yang diproduksi oleh 
kelompok masyarakat lain.  
MEA yang merupakan anggota ASEA 
(sepuluh negara) tentunya memiliki latar 
belakang budaya dalam memaknai kode-
kode budaya antar anggota ASEAN. 
Keragaman budaya antar anggota ASEAN 
dalam MEA dapat memiliki pemaknaan 
yang sama karena  keutuhan atau kesatun 
budaya dalam satu organisasi, yang disebut 
MEA.  
Makna merupakan suatu proses 
konstruksi tanda yang disepakati 
(konvensional) karena adanya kesamaan 
pandangan (budaya), yaitu budaya melayu. 
Makna dikonstruksi melalui sistem 
representasi dan difiksasi melalui kode. Kode 
inilah yang membuat masyarakat yang 
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berada dalam suatu kelompok budaya yang 
sama mengerti dan menggunakan nama 
yang sama, yang telah melewati proses 
konvensi secara sosial. Teori representasi 
seperti ini memakai pendekatan 
konstruksionis, yang berargumen bahwa 
makna dikonstruksi melalui bahasa. Oleh 
karena itu, konsep (dalam pikiran) dan 
tanda (bahasa) menjadi bagian penting yang 
digunakan dalam proses konstruksi atau 
produksi makna. 
Jadi dapat disimpulkan bahwa 
representasi adalah suatu proses untuk 
memproduksi makna dari konsep yang ada 
dipikiran manusia  melalui bahasa. Proses 
produksi makna tersebut dimungkinkan 
dengan hadirnya sistem representasi. 
Namun, proses pemaknaan tersebut 
tergantung pada latar belakang pengetahuan 
dan pemahaman suatu kelompok sosial 
terhadap suatu tanda. Suatu kelompok harus 
memiliki pengalaman yang sama untuk 
dapat memaknai sesuatu dengan cara yang 
nyaris sama. 
Ikonitas Bhinneka Tunggal Ika dalam 
Masysrakat Ekonomi ASEAN 
Frasa Bhinneka Tunggal Ika diambil 
dari bahasa Sansekerta. Kata „Bhinneka” 
berarti beraneka ragam, berbeda-beda. Kata 
„neka‟ dalam bahasa Sansekerta berrarti 
„macam‟ dan menjadi pembentuk kata 
„aneka‟ dalam bahasa Indonesia. Kata 
„tunggal‟ berarti satu.  Kata „ika‟ berarti 
„itu‟, kata yang memberikan penekanan 
makna pada „bhinneka tunggal‟. Secara 
harfiah Bhinneka Tunggal Ika‟ 
diterjemahkan menjadi „Beraneka satu itu‟. 
Bhinneka Tunggal Ika dalam konteks MEA 
adalah meskipun berbeda-beda latar 
belakang bahasa dan budaya negara anggota 
ASEAN, Negara ASEAN tersebut 
dipersatukan dalam satu pandangan, satu 
kesepakatan secara integrasi yang disebut 
MEA. „Semboyang‟ Bhinneka Tunggal Ika 
mengambarkan persatuan dan kesatuan 
negara anggota ASEAN dalam satu visi dan 
misi MEA.  
Representasi Bhinneka Tunggal Ika 
dapat dilihat pada beberapa contoh gambar 
MEAyang beredar di dunia maya (internet) 
dibawah ini. 
1. Logo ASEAN  
Logo Perhimpunan 
Bangsa-ba ngsa Asia 
Tenggara (Logo 
ASEAN) secara  resmi 
digunakan pada Juli 
1997. Penggunaan logo 
ASEAN  ditetapkan pada Pertemuan ke-6 
Dewan Koordinasi ASEAN (ASEAN 
Coordinating Council/ACC), di Hanoi, 8 
April 2010.  
Logo ASEAN mereprsentasikan 
sepuluh batang padi yang terhimpun terletak 
di tengah lingkaran merah. Di bawah batang 
padi ini terdapat tulisan "asean" huruf kecil.  
Lingkaran merah ini dibatasi cincin putih 
dan biru. 
Gagasan dasar rancangan logo ASEAN 
adalah tanaman padi, nasi adalah makanan 
pokok kebanyakan rakyat Asia Tenggara 
dan tanaman padi mungkin adalah tanaman 
terpenting bagi masyarakat Asia Tenggara. 
Sepanjang sejarahnya, padi senantiasa 
dikaitkan dengan kemakmuran, kecukupan 
pangan, dan kekayaan. Hal ini jelas sesuai 
dengan impian para  pendiri ASEAN yang 
mengidamkan Asia Tenggara sebagai 
kawasan yang damai dan makmur. Logo 
saat ini berasal dari logo ASEAN terdahulu, 
yang juga menampilkan himpunan padi 
yang terikat yang melambangkan persatuan. 
Perbedaannya logo lama hanya terdiri atas 
enam batang padi yang mewakili lima 
negara pendiri ASEAN 
(Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, T
hailand), ditambah dengan Brunei (mulai 
bergabung pada 8 Januari 1984). Warna 
latar lambang lama adalah putih. Tulisan 
"asean" diletakkan di bawah batang padi 
dengan latar lingkaran kuning terang 
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dilingkari cincin cyan (biru muda). Baik 
tulisan "asean" maupun garis tepi lingkaran 
berwarna cyan, sementara batang padi 
berwarna coklat keemasan. 
Setelah bertambahnya keanggotaan 
ASEAN dengan masuknya Vietnam sebagai 
anggota pada tanggal 28 Juli 1995, didorong 
dengan wawasan ASEAN lengkap yang 
terdiri atas sepuluh negara Asia Tenggara, 
terdapat usulan untuk memperbarui logo 
ASEAN; menambahkan batang padi untuk 
membentuk sepuluh batang padi. Tiga 
negara sisanya; Laos, Birma, dan Kamboja 
dijadwalkan bergabung pada bulan Juli 
1997, untuk merayakan peristiwa bersejarah 
ini maka lambang baru ASEAN 
dirancang. Laos dan Birma (Myanmar) 
bergabung dengan ASEAN pada tanggal 23 
Juli 1997, sedangkan Kamboja menunda 
keanggotaannya karena tengah dilanda 
masalah politik dalam negeri, dan baru 
bergabung dua tahun kemudian pada tanggal 
30 April 1999. Meskipun saat itu Kamboja 
belum bergabung, logo baru ASEAN yang 
terdiri atas sepuluh batang padi tetap 
diresmikan pada bulan Juli 1997. 
Warna-warna yang digunakan dalam 
berbagai bendera negara-negara anggota 
ASEAN adalah biru, merah, putih dan 
kuning. Warna biru melambangkan 
perdamaian dan kemantapan, merah 
melambangkan keberanian dan dinamika, 
putih melambangkan kesucian, dan kuning 
melambangkan kemakmuran. Sepuluh 
batang padi yang terikat melambangkan 
sepuluh negara anggota ASEAN. Lingkaran 
melambangkan persatuan ASEAN. 











Gambar di atas merepresentasikan 
sepuluh negara anggota ASEAN yang 
ditandai dengan bendera yang dipasang di 
atas kepala satu pasang (laki dan 
perempuan) sebagai duta bangsa/negaranya. 
Kemudian, setiap negara menyapa dengan 
bahasa resmi yang digunakan  di negaranya 
dengan pakaian sebagai identitas sosial 
negara anggota ASEAN.  Gambar paling 
atas terdapat logo atau lambang ASEAN 
yang merepresentasikan anggota ASEAN 
dalam satu kesatuan bidang ekonomi, yaitu 
MEA.   
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Gambar di atas merepresentasikan 
sepuluh negara anggota ASEAN yang 
ditandai dengan bendera yang dipasang di 
atas kepala satu pasang (laki dan 
perempuan) sebagai duta bangsa/negaranya. 
Kemudian, mereka saling berpegangan 
tangan satu sama lain yang menunjukkan 
adanya persatuan dan kesatuan dalam MEA.    









Gambar di atas merepresentasikan 
sepuluh bendera anggota ASEAN berbentuk 
bola dunia dan mengelilingi lambang 
ASEAN juga berbentuk bola dunia. Gambar 
ini merepresentasikan makna globalisasi 
dalam bidang ekonomi yang dijalankan oleh 
anggota ASEAN dalam MEA.  
   Bagi Pierce, ikon termasuk dalam 
tipologi tanda pada trikotomi kedua. Ikon 
merupakan sebutan bagi tanda yang non-
arbitrer (bermotivasi). Menurut Pierce, Ikon 
adalah hubungan antara tanda dan objeknya 
atau acuan yang bersifat kemiripan.  Dia 
menyatakan bahwa ikon adalah tanda yang 
memiliki kemiripan/similaritas dan karakter 
yang mirip  dengan objeknya, “…. 
Secondly, according as the realation of the 
sign to its object consists in the sign‟s 
having some character in itself, or in some 
existential relation to that object, or in its 
relation to an interpretant….” (Peirce, 
1966:101).   
 Jadi proses semiotis atas tanda dan 
objeknya disebut ikonitas. Relasi antara 
tanda dan objeknya menghasilkan makna 
baru, yang disebut interpretan.  
Ikonisitas merupakan salah satu 
fenomena tanda yang ada di masyarakat. 
Berbagai tanda ikonis berserakan di dalam 
kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam 
media on line,  berbagai gambar ikon MEA 
yang memaknakan integrasi bidang ekonomi 
dan budaya  negara-negara anggota ASEAN. 
Ikonitas MEA sebagai contoh di atas 
merupakan proses penandaan dari sistem 
tanda yang sudah di masyarakat (denotasi), 
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misalnya konteks tanda bahasa dan budaya 
yang digunakan (pakaian), bendera anggota 
ASEA, globalisasi (gambar bola dunia), dll.  
Ikonitas MEA yang terbentuk dapat 
melahirkan pemaknaan oleh pembaca tanda 
dengan latar belakang budaya yang dimiliki. 
Jadi proses interpretant (petanda) dapat 
menghasilkan makna-makna konotasi di 
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